


ملحق لنجزء الالؤل

كاتب الحعر الاغ كبر

$\qquad$
 كمر المهr
صاحب الــكتبة التجار ية الـكبرى بفاس وت تطرو ان




ابن خالدو ن أمة وحهد
a自这 ا厌
 فيَ شيْ ج和
 قألٌ




苗 Tulii ها， ＂Montesqumen í



 .












 ذاتها انسيك














 ولـكندقد غاب الـكثير منها وانطوىبدنور المالم ، فهو يقول :إن الهلمو التىوصلت المات إلينا




و إنغاقه الأموال الطامُلة عليها
وقد عتّب كارادوثو طلى كلام ابن خلدون هذا بقوله : إن فيه شييّا من المبالغة


. بالمدنية البشيرية




















































 عنده تنشأ وتشب بالتردّى - أى أرذل الاهـر - وهو يُـرض للدولة .










الصناءات بقدرها .
قال : و إذا أحرك الهرم دولة من الدول بدأت سلطهها المركز ية بالفـهن ، وأخذ




 فی زل .







 والـياطة ، وفن البنا. ، والطب ، والتوليد ، وغيرها ، وكذلاك تبحث فى الموسيقى ،






الاحجّاءية ، ولو لم يكن بلغ فيها شأوه فنفول : الا


















 مد احتيـا

－ ولا

 ولا نزى في هil الرأى الا تمسیا



 أْ ألاون الأ جَ



 أفلاطون حیئ⿰亻⿱丶⿻工二又 عا لا ياز； －ن زلسهته الا جتماعية وهو ذها لالختظا


 ورK

- الaّواعد والاوضاع
















كهـب الفطرة ق:ل الت رية .




الأقاليم وهو :






 هذا وأن أرسطو يرى للأُمرة غاية أبغد وأسىى هن الغاية الاقتصادية ، وهى أنه



 اللازمة لتأليغ الدنية
 إن أهال هؤلاء خسيسة وليس عنده من الوتت متسع لمارسة المضيلة ، وللاشتشال


 وتمر يغأرسطو للديومراطيةهو هذا : إنها توجد حيثيكونالرجالاتاتالأحرار



 وذلاك لا

مقدرة
شُروط اقتصادية لامناص منها ما يمود بترفيه الط.قات الوسطلى التى لانقدر أن تهيش إلا منكسب أيلـيها . فهى بطبيمة الحال "َافظ على حسن سير القوانين ، ولاتقصد الاجتّاعات الشُهبية إلآ عند الضرورة . أما إذا وجد في المِتدع عن يستغنى عن العمل


وتقوم حينشّ الأصوات والانتخابات معام الدوانين .







 مواد المنعق الخا






 المل الالمى والعلم الملى

( (


على •ذهب ارسحطاطاليس فن مبادى. السنة الروحية ، وكيف توُخذ عهنا الجواهر


 ,
 ,







隹





























 وتتجلى حتا'قته .

وتد صادف بجى، هذا الاوتّراح أنى كنت من ها الـلال السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيةه فى شغل شاغل عماسواها أ كاد أونو مها وحدها فضلا عن أن أتمداها



 المظان ، عجتز









 المتوسط ، متحانفا عن خطتى المفرط والمفرّط ، ولا أظن كَا


 أسأل الهون والتيسيه ، إنه تصالى من وراء الهداد .



الصصقالت:
تعليق على ماجاء بسطر 1 صفشة ا جزء أول صن ابن خلدون الصققالبة م الأمة التى يقال لها السلاف ، وث أمة عظيهة من الأْم التى يقال




 " Slaves "











 سيف الدولة وـلك الروم :

تَعليات الامير شكيب على ابنخلدون


 الذين كانوا على شطوط الادر ياتيك ، والآن الصقالبة م الروس ، والما والاوكرانيون
 الصرب ، والحزوات ، والبوشناق ، والسولوثين ، و يقال لمم صقالبة البنوب
 الصقالبة تابِون لالكنيسة الشرقية ، ماعدا البولونين والونين والتشيك والسولوثين والمزوات

فانهم كثوليكيون ، ومن الدقالبة هسلمون وم البشناق .








الجِيع فِما بِد فـ عرف الهرب .






الأنساب
تعليق على ما جاء بسطر v صفحة r جزء أول من ابن خلدون








الاورث ، وهذا لا يكون إلا بـمر فة النسب









 دائرته الدهو ية بهسب استمدادها النطري ، لأن الاجتهاد فى تنهية الاترائح الطبيمية

تعليقات الاهير شكيب على ابن خلدون

وهذه الاستهدادات أحسن دليل عاليها هو علا الالنساب














 حتى ;-



















 فايس سائر بيوتات الارب من ذرارى اللاوك والأثراه ، ، ,الانمة والهلما. والاوايا.









 لـوامل غير مهتادة . وهها اثتدت الهداوة بين أبناء غخذ واحد فانهم يجتهمون بطناً


 طو يل عر يض يكمى بالملايِن ، والعدنانى ينتسب إلى شیب لايقل عنه فـ الهدد


 لا'نه أبهد نسبا ، وعليه قول شاعرهم :
وذوى پِبابِ هضهر ين عداوة





 القباثلّ فى البلدان .

 بادية الثشام ، و يقال لهم اليوم الشُرارات ، وعُذرة المشهورون بالمشتق ، ولهم بقايا بعمر
 وهؤلاء كانوا في نكالى بلاد الثام

ومن القَعانية كهلان ، ومنهم الأزْد ، ومن الأزد غسّان وكانوا بالثام ، وكان




 بضم أوله فقتح فنـكون ، وكثير من قبانل الثام هى من ز بيد ، وسُنهس ، وجَرم














 ومن كهلان مراد الذين مههم قاتل سيدنا ملى بن أِى طالب . وأنار ، ومن


تعليقات الامير شـكيب على ابن خلدون








 الصهير ينتهون إلى وانُل































 كجز ية الا'علاج





بنى تغلب سبيل مال الخراج ، لأنه بدل بن المزية . و بالاختصار أبت بهم عرو بتهم


فوجدوا لذلاك طر يقًا وسططا .






 بطون قيس غلب على مائر الهدنانية ، حتى صار فـ مقايل الين كلها ، فصاروا




 منهم أزاس فى الـجاز و T آخرون ف غجد . وينقسهون اليوم ! إلى فرعين؛؛ الروقة ، والبرقة











 وعرو • فـمرو







 فى بیى سالم من حرب . والـال أن هز ينة في الأصل ه بنو عثمان وأوس ابْى عرو

 .




 على بنى تيم • ومن بنى عتيل بنو عبادة ، و بنو خعاجة فی الهرات ومنهم المنتنت •

تعليقات الامير شییيب على ابنخلدون





 ذبيان وزارة ومهم بنو صبيح فی برتة ومن هؤلا طرابلمس الغرب و بأفر يقية واللغرب ، ومنهم جماهة بالديار المحر ية .



 .بطرابلس الذرب من صفحة







 في اليمن :
إذا تَّلى فى أرض مأرب مأربى فلست على أَسوانَ يوماً بأسوانِ


الأْسساب
ومن الياس طابڭة ، ومن طا














و بنو ضهرة . بج










ومن كمب بن لؤى بن غالب بنو عدى ، ونهم سيدنا عر بن الذطاب ، وسميد بن
زيد رضى الشع عهنها .
ومن قر يش مُر"هَ بن كمب ، ومن بنى مرة بن كمب 'يم ، ومن هؤلاء سيدنا

 التابیى المشهور







خديكة أم المؤمنين رضى الشّ عنها ـ
ومن قر يش بنو عبد هناف ، وهم بنو عبد شهس بن عبد هناف ، ومن هؤلا الا








 عحد بن عبد الله عليه السلام ، وأما الـباس فـن ولده الخلما ه المباسيون ، وأما أبوطالب

 الأعلى فى الشُرف .
 المعرونة بالأصالة فى العرب ، ولعهها كثيرة الهدد تصادم شهر ، وتصـادم حرب







 وأحيازُه T T آن



قال الشاءر :
وما قحطانُ لى بأب وأم




 الهولندى المدود من أوسع المتشرقَين علماً ذكر فك كتابه عن مسلهى إسبانية أن

تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون
الهداوة التى بين الهدنانية والفحطانية قد ;ـكون أشثدت من الهداوة التى بين الهرب










 وه مع ذلك سادة الجميع

.

.













الاسالم ، ورجع بذلاك زرعهم هشيها •و بذْرُهم عرجوناً قديًا . ;





 بال. أهلا ترى كِف ثار الألان ف هذه السنين الأخيرة ، وأو جدوا قذية النسب



 -


 )

تعليقات الأمير شكيب على! بن خلدون







 ,







 النجاح ، وأصبحت أمة عز يزة غالبة ، لأن الألانلاق الفاضلة هى الأساس النى يبى عاليه كيان الأثم




 حتى ينال شرف مصاهرتهم ، ولا ينالها إلا لأيآ ، وكل هذا لأجل أن ا يستّطر

 تصداقه جار يِا إلى الآن .






 وأ كثر ما يكون فن الاعالم والرايات . فالمباسيون رايتهم السواد ، والا والأهو يون رايْتم بيضاء ، والفاطهيون رمزهم الاون الاخغنر ، وأمراء .






 ,






تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون


 حقوق مل تكن للهامة ، فـ_مان النبيل يدخل فى نظام الفرسان عند المأك مثل نظام



فيها ، و يلتْهن لان جل الدخول فيها تثبيت أنسا المهن
 أييه فلان ، وأن هذا هو ابن فالن وهل جـا




الالوك المتالقة بذلا

 يذ كرون أيضاً فى سجلات الأنساب توار يخ الأثشخاص المثهور ين ، ومن قتلمهم

 عن زسب من يُدلى الها بطلاب ترسل مأثور ين إلى البلدة التى ينتسب اليها طالـ
















 محفو ظة الi

 ف أورو با . انتهى •







 هذا التوارث .
















 أنه لأجل إصلاح جنسها يكون ذرور يا الوتوف على أنسابها ه انتهى .






العلمة

تعليق على ما جاء بسطر • ا صفحهة ج جزه أول من ابن خلدون









 وجود أحدها بدون الآخر .








 . يعود إلى السلطان

تعليقات الاْمهير شكيب على ! بن خلدو ن
 ; الانKK








 ,







 الاول : (ال> الا



















الـقيقية لزوح الاسام





 العرجاء قال قال ء夫ر بن الخطاب : واله ما أدرى ! ؟ أخليفة أنا أم .للك

تعليقات الاهير شكيب على ابن خلدون
ملـK ز

















 الراشد,














 لا يجوز أن تتهدى قر يشاً . وأين تذهب مع قوله صلى الذ عليه وسلم : " السمورا
 فى قر يش و





 وجاء هذا الحديث ف بهض المساند التى يمول عا




تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون
مهنا ، وأشد عصبية فـ وقتهم، وأقدر على حفظ حوزة الاسهلام فى وجه الأجانب




















 النَى نراه مخ! الفَ لو
















 ه الان الو






 توأمان متلازمان

النشوء والارتقاء
تحليق على ماججاء بسطر ا ب صفححة ع من الجزء الأول من ابن خلاون قول ابن خلا-ون إن النسابين كلهم اتغقوا على أن الأب الأول للخليقة هو آدم عليه السالم

 الـكونية فاءا نمی .




 الالم<
 هتهـا

فيها كثير| ما أدخا المه اليهود .



















情











 من جهة أصل وجود الانسان على وجه الأرض . وقبل أن نشّرع فى ذلا نتول : إن الاعتقاد بكون آدم وحواء هـا أبوا البشُ



خات الس.وات والأرض ولا خلت أزفسهم )


 إلا بالنظر ية الاججالية التى مهناها ها كون الانسان وجد؛ لا الا

 وكانت الهامة تمتقد بأها حهِارة تتكون فـ السـحاب ! ! .




 بأنه لا بد لذللا من عشرات ألوف من السنين .


 فيها اليوم نادرًا . وكانت البلادالسكK الدينافية وهولاندة وجزر انـكانترا وأللانياوالروسية

هغطاة بالثلو ج . وكان في أور بة فى الاصقاع التى ين>حسر عما الثلج حيوانات لاتو جد









الطبقات ، و بقيت بشر يُها ظاهرة . ولم يـق الاستدلال على وجود الانسان فـ ألا بل وجدت له آثار أخرى من أدوات وTلات وتصاو ير يكمك على وجوده .وجودها



 على قسهة الأدوار التى يعرفوهنا عن الانس




 رفى عدم إبKKن ذلك .
(r)

فبمضهم ذهب الى أن الانسان وجد فى الدير الثلاثى بدليل وجود أدوات






 فيه تشابه كثير بح فذكوكا
. Anthopoides"








 الجِج a a






 , الأطراف والمج










 ,





 ,


 ولا يزال فى أور بة عدد كبير من العلا، يردون بشدة نظر ية دارو ين ، وليسوا









 تيام هذه الا'نواع بوظانمها











يتهدى من وظيفة إلى وظينة ، إذ ليس من وسيط بين الجهازين . ففى طبفة الحيوانات

 ذلك لا يتدكن من الطيران . فهذا المركز النى تأخذه الـكتف من جديد لا يككن






 هذه البدايات . فالبدايات لا يككن أن يتـكون نمها نوع خاص ، لا"نها حو يصاتلات







 كتاب فيالتون المسى D بأصل الـ<انثات المية وخيال النشو, والارتقاء a a al'origine des Étres Vivants, lillusion transformiste par Vialletonn وقد طرق السيد جال الدِنَ المـيْنى الانفانى هذا الموضوع ، ورد على نظر ية دارو ين ، وتحن واضمون كلامه تَحت أنظار العراه .
















 أو زائدها . ومال جاعة منهم إلى الابهام فـ البيان نقالوا : إن أنواع النباتات والـيورانات









 ذلك الطور الأزضى . وذهبت أخرى اللى أن الجرايم لم تزل تَّكون حتى اليوم

خصوصص فى خط الاستواء حيث تشتد اللـرارة .


















ذاتى . ومن هنا ذهب صاحب هذا القول إلى جواز انتقال الجرثو هة . الواحدة من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى يمعتضى الزمان والمكان ، وحك الماج المات والضرورات ، وقضاء ساطان العواسمر اللارجية . ورأس القأُلين بهذا الهول (ا دارو ين a وقد ألف كتابِ فَ فِّان أن أن الانسان

 ثم ارتقى من تلا




 وكر الدهور ، وأن ينعلب الفيل .رغوثا كذلك ! ! ! .











وحدة الم_كKنوالهواء والاه ؟ ! أظن لا سبيل إلى المواب سوى المجز عنه ! ! وهكذا



 كا"
 أرشدها إلى استَامهام هذه الباوار ح والألأعضا












 من الجزم وما أحسن قول جال الدين : لايزال يرفهه ر يبَ و يتلقاه شـك إلى أبد الآبدبن.

ولهذا نِيد علم التــَو ين بنو ع خاص بين مد وجز ر ، وأخذ و رد ، وعكس وطرد لاينتشي . وكيف يكَن أن ينتهى والآثار التى بي أصعاب مذهب النشو. والارتقا.


 التى هى أوسع هن أو رو بة بكثير ! وما دامت الشوراهد ضنيلة إلى هذه الدرجة


 معدمة جاهر فيها بالمذهب اللادي مجاهرة لم تسبقق لانحد غيره في الشرق ، و رد عليه
 الماد"ى . وكذلاك رد عايه اليِوعيون ف بير وت ، و بهض القسيسين المارو نيين





نوح وولده وقضية الطوفان والسـديّل البشـــيت تعليق على ماجاه بسطر ب صفحة 7 جزء أول هن ابن خلدون إن ما ذكره ابن خلدون ف هذا الموضو ع لايخر ج عما اصطلح عليه الؤر رخون القدماء هستندين فيه على التو راة ، ولـكن المؤ رخين اليوم قد عدلوا عن هـانـه











 ألوف من السنين مضت على وجود الانــان ، فضالا عن وجود المادة الأرضية نفسا الا



 بأنه وقع فيها طوفان ف القرن الثامن عشر قبل المسيع ، وكذلك طوفان آخر فـ القرن

تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون
السادس عشر ، وأما بيروز الهكدانى نقد كتبتار يـخ بابل فـ أقدم الأععر ، وأخذ عنه يوميغوس اليهودى .








ذلاك من سام وحام و يأث كا ما قال الأولون .

 " Nèanderthal»
 فى جنو







 ميا كل أَجساد بشر ية مشابهة لأجساد الزنوج اليوم ، فترجحوجود سلالتِنبشريتين

〔V نوح وولده وتصنية الطوفان والسلانل البشرية
في ذللك الهصر الأقدم يختلف إحداهاعن الأخرى . فسلالة كرومانيون ر عا كانت


سلالة نياندرتال .







 التى فى الأيدى . فأكنَ ما عنده من التمليلات لا







 ومرجع هذه الفروق والتباينات بين أصناف السلانل هو الختلاف البينة ، والمالمك








مات سنة IAVV ، و بد انقرضت هذه الساللة .




 الیيون والشیور ، وفى جنو الهى المند نجد الشهورب غالبة عليها سمرة اللون ، وجهودة الشهر . ولـكن كما ذهب الانسان شرقا مالت الالْوان إلى الاصهرار . ولا يكبب أن









تميزت بعضها عن بهض المر

 وهى سلالة سام ، وحام ، و يافث اعكآما على قصة نوح ، الواردة فى الـعتبالمقدسة



 غير ممكن . فالسلانل المشهورة هى أر بع ، وكل منها مغتلط بالَآخر ؛ فأو ربا وشطوط










 الانصل ، وأن ه:الك زطاوَّ بشر ياً مستطيلا من ذوى اللون الانْمر كان يمّد فى الهدم هن الهند إلى أسبانية . قال واز : ويجوز أن هذا النطات يُكون قد امتد حتى شُطوط الاوقيانوس


- أصل واحد

وهذه الشهوب الشُمالية انفصل بعضبا عن بهض ، فتباعد ها بيذها باختلاف ( )

البيئة ، و يظهر أنه جاء وتت على التار يخ البشُرى انتشرت فيه ثقافة أولية حجر ية ذات خصانص ميزة لها ، وكان انتشارها على شواطى، الالحر المثوسط بين الشهوب


 على هذه الشواطى





تعليق على ما جاء بسسطر ب صفتحة م جزء أول من ابن خلدون
هــذا مقام جليل دقيق لا بد لاباحث فيـه من أن يبلغ هاية التر و ى حتى









فى الآفاق ، واستوى منهم الضابط وغير الضابط ) الث •










ير يد أن يقو ل : إن التو راة فيها حمع الش إذا كانت ملى و جهبا الصحيح • و بالجملة
 انهم اليهو د بتبديل التو راة نفسها •
 وجود هناقضات ظاهرة ، وأ كاذيب واضحة في (ا العتاب الذى تسهيه اليهود

 بو جود الـكذب والتناقض ، وقال : " إنهـا من الـكذب الذى لا يشلك كل




 ما لا حيلة فيـه ، ولا وجه أصلا إلا الدعاوى الركاذبة الا لا لا دلا دليل عايها أصلا

لا عحتمالا ولا خهيتا «




 سا:ر اليهود ، يزعون أنها المنلة ، و يـطهون بأن التى بأيدى اليهود محرفة مبدلة

 أننا تد أتينا بيرهان ذر ورى علي أن التوراة الآى بأيدى السامر ية محرفة مبدلة عندما





 خاطرى ما ذ كره لطاول الـهـد به ونهود اللى كام ابن حزم ؛ زهو يُ أخذ مثلا عبارات من التوراة و يبين ما فـهـا




 كـذَّاب مستهزى، ، أول ذلك إخباره أن هذه الأر بهة تفتر ق من النهر النى . يخرج


 ظاهره بلا ;Kف تأو يل أصلا ، وهى أسما لانْهار البمنة كالـكوثر والسلسبيل







الميط بأرض زو يلة بلد الذهب الجيد ، ودجلة التى بشرق الاوصل ، وجيهان الميط
















 تـكذيب التو راة ، أو بالأهر ى ماينسب إلى التو راة ما ليس بالمَيقة منها ، فألمى













 هذا لـجب «ه اهـ



 يِكون من التوراة الـقيقية ومن الهجب أن التوراة مع اشتّالها على هذه الفص.ول المسّهجنة ، وهذه المبارات







 IFYY

تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون



















 aninet - Sangle D
 עا إن أ كثت رجال الهـل لا يفكرون فـ الـكتابة والتأليغ ، وترى المتهوسين
 الـهر فـ الطور اللـى يقتضى الراحة ، فأما تلاميذ المسيح نقد تأخروا عن كتابة تار يخ



لا فـ السطور





 ف.K





 نقولا الزك








تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون
!بطرس ، وكان يאتب كمل ما سمهـ من بطرس عن أقوال المسيح وأفماله ، لأن

















- سنة




 الدولة الرومانيّة أحرقت جانبا عظِيا من هذه الأناجيل الثانو ية ، بكيث لم يبق منها

التوراة وهل وقع ويا تبديل أم لا ؟


 كتب سنة










 ivr الا





 " Simoniens ه


تعلقات الالمير شـكيب على ابن خلدون









 النانى وكان هذا يكرم الز وأج ، ويذهب إلى أن النسل نتيجة مبدأ غير حسن ، ولم











 كتب باللفة الآرامية في أواخر القزن الأول ، وهو يشبه إنكيل •تي . و يذهب

























كتب تحت إملا• بارسلناك كاتب أبقار » Abgar « الأسود . .للك الرها من سنة






 . Rinck


 وهذا الـكتاب هو تأليف أحد المسلهين .












 هذا الموضوع ورسالة سديدة لا'حد الدكاترة المصر يين .
 , إبجيل متى ، و إنجيل لونا ، وهى الأر بمة التى يمول عليها النصارى .



 الفيلسوف الاسـرائيلى يذ كر مهجزات عيسى وهو معفوظ بكل من من اللهات السريانية











 ذكره فى منشو ر البابا جيلاسيوس وهو منسوب إلى يوحانان بن ز ز بده . وتد وصل !إلى الناس هذا الـكتاب بالمر بية . وكتاب آخر يتعلق بر يم تآليت " ميلتون ه ه

تعليقات الاغمير شكيب على ابن خلدون
هـطاران السارد تار يكه القرن الثانى . ثم رسالة للقديس يوحانان الالاهورتى على قيامة
 المستى بانجيل المداثة كتبه أحد النساطرة النـين ينـكر ون وجود المطهر ، ولا يقولون !برزو بة القسيسين، وقد وصل إلى الاناس باللفة الهر بية ، ولـله مترجم عن المر المريانى
 *








































 ( )

علاءا الألمان والانجليز والهولنديين الذين لم يجدوا فـ الأناجيل حقاثق تار يخية تثبت

 هذه الأقاو يلمنالمبالنات، وهو يعول إن وجود عيسى معقق ، وأنالأخبار الواردة فن

 نمم أن المسيو مور يس غوغو يل يمتقد أن كثيرآ من روايات الأناجيل غير



يهترف بتطبيق بعض الروايات على النبوات السابِة تعهدَ أَ أو تعملغا .






 ز بدى نقد كتب بين سنة •人 و •ه في آسيا الصغرى وهو يأخذ عن الألا







الهلماء ، وذهبوا إلى أنه ناقل أمين ، وأن يوحانان هذا كان أعلم بالأثهاء والأعام



 يوحانان هو يسوع المعيقى التار يخى . وقال آخرون : إن أوثق الأناجيل هما إنيجل

 وأن والده كان صياد سمك فترك والده واتبَ المسيح ، وقال عن زنسه : إنه التلهيذ
 واضطهد ، و كات وفاته فى أفسوس سنة








 الأقوال المْتلفة فى هذا الموضوع ، ورجا

 هو الشأن فن كل ساذج ير يد أن يروى قصهة ، لـكن مـا لاجدال فيه أنهم لم يضهوا

أ كاذيب من عنده ، وغاية ماهنالك أن هوسهم كان يكهاهم على نقل أشياء غير
مطابقة للواقع . اه ماريخصم .












 الأور بيون الذين يكصوها ألما







 الأهواء، واسْ تمالى من وراء الـلم •

تار.ي العـرب الاولين

من ابن خلمدون
لايرال المؤرخون ءورًا ، والمتخصصو نفى تار يخ الأهم السارية ، متفعين على



 بعض الـكتابات التى تحكنوا هن حلها فى بالاد الـرب ، وملى ماهو وارد فى توار يخ






 عليها فى جز يرة الهرب نهـى ترج






 فى الجبل وتهامة ه و بقى ملك المير يِين هؤلاء إلى مابمد استيلاء الأحباش على اليّن











 كا"نهم هر با أبطال أبرهة أو عسكر بالدمى من راحتيه رىى













كتاب أنوب من التوراة إلى هذه الغارات . ووجدت كتابات أشور ية سا بقه لـنة السبمائة قبل المسيح فِيا إشارة إلى وجود

 بعلك الين ، بل كـ أن هناك دولتان تحطان وحفرموت ، فابلملة دول أر بع

أعظها انـبأ .
وكان للمينيين مستهمرة فن مدين نظرَّ لتجارْهم بالطيب ، وتد نبت ذلك من















الفرع اللآرامى بن الـكتابة الـكنعانية ، أو يرجح أْها هى أصل الـكمتابة الهر بية









 ذ


 اهرى• القيس الثالا


 , وثلاثيت بهد المسيع • فهذا هو امرى. القيس الا'ول النى يقال له المُرق ، و يقاله البده ، فانه .للك
 لال ملو ك الـيرة أن يُكونوا فاصلا بين الفرس والهرب ، و يصدوا غغارات القبانلّل العر بية


 القدم يزداد غهوضا كا لا يا لا








 الاعتبار هم النـين أوجدروا المدنية .

 "Robertson Smillı"








يذ كرون إلا جزيْين ، والحال أنه عشرة أجزاه ، الأول غغتص بالمتدأ وأصول
 فى السيرة القدعة إلى عهد تبع أبى كرب ، والنامس فـ السيرة الومطى من أول أليام أسمد تبع إلى أيام ذى نواس ، والسادس فى السيرة الأخيرة إلى الاسلام ، والسابع






 و إليك الآن ما باء فـ المِه الثاهن عن الـا






 المصاحف المر وف فـ مثل الرحْن ، وألف إنسان ، و يثبتون ضهة آخر اللحرف - واو عليهو
( إلى أن يقول ) : و يقرأون كل سطر بن بغط ، و يغصصلون ببِ كل كا




$$
\begin{aligned}
& \text { 曻 }
\end{aligned}
$$











 الاتفاق على آن السبيُيِين كانوا تَبارَ فتللا
 مؤ رخو اليونان والر ومان .







 - يمجب به المؤ رخون







 وصهة جزيرة الهرب ه ه

 بالسبيّيتن والمينينين



 لا تـيكاد تيد ذ كراً السبأ فـك كتابات اليونان والر ومان • وقد كان (سهرنجر)" منذ نصـف قرن لا غير يقول : إن مؤ رخى اليونان و بلين










 الأرض ونباناتها ، لـكنها علمت بو جود كتابات فى ظفار لم انصل هى اليها ، غير أن

 تلاه ע ستزن Sectzen "، هن أولدنور رغ فانه نستخ الـكتابات المنتوثة على صخور



 كثن ט


 بلاد المن . وكان الفضل فـ حل هذه الـكتابات ومعرفة همانيها !الى " جيسنيوس

 فى سنة




 جیィ وقد كان ما اطلع عليه هاليڤى هذا هو الأساس النى اتخذه الهلماء للتار يخ المر بي

المتملق بجنوبى جز يرة الهرب .
 a Maltzan


 جديدة ، ولـكنهأَى بِعلومات



a dem Islam





 يوجد حجارة عليها كتابات معينيّة فى لوندرة ، وأخرى فن برلين . فأما المخطوطات

 جنوى بلاد المرب .
 قبل ، وشلى







تعليمقات الامير شغيـب على ابن خلدون
\ヘQ^A

 (ا ييحان و خولان ه) وصور عدة كـتابات ، وفى سنة








ـِكون متوغالا في العدم إلى تلك الــ الـر جة .










 وكذللع ف أ كالِل الهمدانى عن سبأ وعن سيلالمرم مالايتم تار يخ المن إلابه

وقد ذهب مولر !لى أن الـكمتابات الـجر ية لاتكفى لِلاء تار يخ سباً ومعين و بلاد











كتابات كثيرة لم يصل المنقون إليها و الما ولا







الـجاز
ومرة قرأت فى طر يق وادى ليَّة على صخر خبر قحط أصاب الناس وأجــلـبوا
 الاسلام روايات عن مدنية سبأ القديكة والأدوار التى تلتها تنطجت أشد الانـد الانطباق على الـمتابات المنعوشة فى الـجر ، وعلى المنابع اليونانية والرومانية ، وكلارا تفيد أن مدنية ( 7 ( 7 )

سبأ كانت راقية جدَ ، وأرقى من المدنيات العر بية الا'خرى ، فالمبانى القديمة الداثرة






 الأسداد والفلاع ، زهو مطابق المحسوس المثهود بالميان .







 أشاروا إلى تناقص الانشجار والهابات بالقياس إلى الماضى .
 غلازر وغيره من السياح الأْروو بين ،وهو أن أَلالى اليمن مستدلة الهواه، وأن هذا

الاعتدال هو السبب فك كثرة محصولاتها . ولقد شاهدت بنفسى فى سياتى إلى الين السنة الماضية اعتدال بقعة صنعاء رنذ
 يقال لها ها المبر ه ومن هناك سمرنا عدة ساعات بالسيارة الكهر بائية فی بسيط من

 ولا وصلنا إلى صنهاء سأنلا هل يوجد كثير من نـط هذه البقهة فى الين ؟ فأجابونا
 وقد كاشفت با فى نفسى من هنا الأمر الأمير الخطير السيد عبد الشا بن الوز ير أمير


هـى عبارة عن جبالها .



 ;ود الطيب ، وأيدت التوراة هذه الروايات كالها .






من المسكوكات السبئية ومن اللملى تؤ يد أيضاً روايات الرواة من كلـ قبيل .

 Rhodocanakis


- الحقوقية المتملتة بها

وثبت من هذهالتدقَيقات أنه كان يو جد عند الهرب الأولين قانونصارم يقتغى



 طبقات الأرض والمنان ، وكيفية توز يع المياه ، واستخراج المهادن ، وتر بية المواشى








 كات















 أيدت أورال الؤرخين كا أن أُوال المؤرخين قد أيدَها .








 !إلى مدانن صال وتياء ، وأن النبطيين كانوا أيضا تعدموا •ن بلاد الشیراة إلى

ثالى الـهجاز .


 وقد وجدت كتابات Tارامية ف شعالى الحجاز كمدانٌ صال منتشرة على الصخور
 ولذلا يجد فيها الانسان ألفاظا عر بية مع الانلفانظ النبطية .
 فى تياء هي أتدم جدا هن الـكتابات التى وجدت فـ مدأنْ صالـ ، والمظانون أنها


بهكس سائر الخطوط السامية التى حروفها جبوفة .







تكاهواءن المرب ، ووجدت لذللا T T الار فـ كتاباتهم اللازفية .





 . .


 وقيل : إهم انتسبوا اللى ناحية بقرب المدينة المنو رة المها عر بة ، وذلك أن أولاد


 وجه النسبة . والأ كثر ون هلى أن اشتعات لغة ٪ الهرب ه) هو من هادة الاعراب أى الإِبانة عن الضهير ، وذلك لا اتصفت به هذه الأمة من حسن البيان ، و بلاغة التعبير ، ومن كون لغَهم هى أثنرف الالهات ، والش أَعلم

الترك
تعليق على ماجا. فن السطر Y من الصفهة VY من المجز. الأوـل من ابن خلدون

هذه الأمة هى بدون شك من أشهر أمم الـكرة الأرضية ، وأ كثرها عددا

 قلت هنالك : إن الترك هم من أك كبر وأشهر الأمم الآسيو ية ، و إنهم همدودون







 ينتشرون فى الاقطار ، فهاجروا اللى شمالى سيحون وجيحون ، والى الشمرق الثـلى



 وكان هم مناسبات ومحار بات مع الأمة الفارسية ، وقيل إن هير ودتس أبار أبا المؤرخين أشار إلهم تحت انم تاركيتاوس .

وباني أول دولة منهم أوغوز خان بن قره خان ، وكان له ستة أولاد ؛ وهم












 وهذا أول إسالامهم . وفى خلافة هشام بن عبد اللالك تولى خاللد بن عبد الها القسرى العراقى ، وأخوه







والترغيب فيهها .


تعليقات الامير شـكيب على ابن خلدون




















 ثم هنالـُ (ا تركى تتر القر يم " وهو متوشسط بين الفر يعين .



والياقوت أخبيات فى ألسنتهم . والقرقِز مسلمون راكعن الياقوت لا يزالون وثنيين .
 يشبه فى الدرجة الأولى لسان التونهوز والأنشو هن الألسنة الطورانية ، وفى الدرجة الرّانية لسان الخول ، وفى الدرجة الثالثة لسان المِار والفنانديين .








 ,











تعليقات الأْمير شكيب على ابن خلدون















 فی فتح خراسان وها وراء الههر هن أبدع ها جا. فـالتوار يخ ، وما يدل علىأن الهرب
 بشدة البأس وقوة المراس ، وقد حشدوال لاعرب هن

 وفى زمن معاو يدة استولى المرب على خراسان ، وكان الوالى عبيد الشه بن ز ياد












 ع"مان ولها بلغ خبر شهادته أخاه عبد الله بن عباس رضى الشه عنه قال : شتان ما بين









فقال الاعشیى :






















 وكان أهل خراسان يقولون عن مودى بن عبدالش بن خازم السلهىهذا : مارأينا
 يسيرة وأخرج ملـكها عها ، ثم قاتل الترك والعجم فأوقع . بم ، إلا أنه لما تولى

المفضل بن المهب خراسان أرسل جيشًا يقاتل موسى على الترمذ ، فاتهزم موسى وقتل و"ولى الترمذ مدركُ بن المهاب ، وكان قتل موسى فى آخر سنة هی ، وقيل إن رجلا


 .














 والنيران ، فأخرج قتيبة الأصنام وسلب حليهنا وأحرقها ، وكان انوا يمتقدون . بها
 ونى زمن عمر بن عبد الهزيز رضى الشه عنه وفد قوم من أهل سمرقند فرفموا

تعليَقات الاْمير شَّيب على ابن خلدون
اليه أن قتيبة دخل مدينتهم غدر وأسكهها المسلهين ، فــكتب عر يأمر بنصب قاض



 استیل هذا الصلح وأبى إلا فتحها بالقوة ، ثم فتح















عليهم وفتحها ثانية ، وأصاب به بها ماللا وأصناماً



 ولها تت








 .



 *



 فلم يقدر عليها .
 ( تعليعات

ثَعليقأت الأمير شــيب على ابن خلدون








وفاته برو . فولى الخليفة هشام عام














 السغد ، وفرغانة ، والأثروسنة ، والشاث ، وغلب الاسلام على تلك البلاد ، وصار

أهلها يخزون من وراءه من التركُ . وأغزیى عبد الش بن طاهر ابنه طاهر بن عبد الشا




 شاءر الخضرة:

虎
 صادى أمير المؤمنين بزبر





 ومنها


 مشبو بة رفهت لأعظم مشرك


تعلقات الامير شكيب عل ابن خلدون
 وسقاه ما. الخفض غير هعريٍ



 واءـل














البحر الميط.

















 انها سكنت فی الجنوب .

 اليابا كو يسكنون على ضفاف النهر الـكبير ״ يامار « الذى يظن أنه النه النهر الندى يقال






تعليقات الأامير شكيب على ابن خلدون
في وسط الترك . وكذللك أهل " خوطان ه و " التبت ه فقد كانت لهملفات خاصة
 وف أصناف الترك » البلاروق " وكانوا يسكنون فـ مدينة برقوق الیى هى اليوم













 الرابع للهجرة ( وتد ظهر للك مما تقدم أن الاسـلام بدأ فى الترك من أيام بنى أمية ، غم
. فثا فيهم لمهد المأمون والمتصم



 .

ملاك طو يل انههد - وأظنه من الأحاديث الموضوعة - ولم يملم شی• عن تاريخ





 وتد روى ابن الأثير أن شعبا تركا الا










 انحلال سلطنة ترةخيطاى كانت توجد
 بين الترك الاسـالامية وغير الانسلامية د أها دخول الأترالك فى الأناضول وقبل ذلاتك فی أز ر بيجان فا فا بدأ إلا فى زهن


تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون
وفى زمن صلاح الدين يوسف نن أيوب كان يو جد أتراك فـ فـ مصر ومنها دخلوا




















مثل إيران ، وكرجستان ، وأرمينية .

 وحجروا"على الخلفا. ، وكا نوا شيمة متشصبين . فـاه طغرل بك الى بفداد ورفع منار


















 " مالازغرد ه ظهر السلطنة الرومانية البيزنطية .





تعليقات الاْمير شكيب على ابن خلدون
و يزحفوا إلى الالـالام فـ عقر داره ه . و برغم الحروب الـليبية لم يزل. الترك يتقدمون

 وأخذ ظل الروم يتقاص عن تلك البلاد الواسمة . نمم أن الصليبيين أخروا





ونتلوا دار مالـكهم إلى أدرنة قبل أن فتهوا التسط:طينية .











بعد الانتهاء من مبحث التحث التك الأصلى .










 ( الجفطاى ه

 مستقلين ، و إن كانوا جيرانا اللأوز بك . وقد كانت تأست فى " كاشْر " •ن التركستان الصينى دولة تر كية على أث





 وما يجب أت





















 ة'بهة لوس







بأحرف الهجا• الروسية . اه
قلنا : إن السبب فى هذا هو الدعاية الأنقر ية والدعاية البلثفية نفسها ، فارن









 الاساملامية







ستون هليونا ، وهذا أقرب تعديل .




تعليقات الأْمير شُيَبِ على إبن خلدون
أ أحد ملوك السلجوقية في عسكر إلى بلاد الروم هذه فل يظفروا بها بشى، ، غ م دخلما










 وأراد انتَّاع هذه الأءمال من أولاده فرجورا عن طاعته ، إلآ ابنه غياث الدين فا إنه



 كي大اوس الغالب بالش ، و بقى حَى مات سنة
 ابنه علاء الدين


 من قبله في بلاد الأناضول ، فغلب على ركن الدين قلج أُرسلان ثم قتله ، وحبر على

ابنه غياث الدين كيخمرو . وفى نلك الأايم دخل الملك الظالهر بيبرس صاحبالميار المصر ية إلى بلاد الروم سنة



 قتل أرغون بن أبنا صاحب ايِران سنة الا














 val جانب حَى أْ


تعليقات اللامير شكيب على ابن خلدون
وانطالية والعالايا ، ودخل بنو قرمان وسائر التركان في طاعته ، ولم يبق غارجًا عن


























النين كان بيده ينى شهر وما والاها .


















 زاو ية ببلدة برو سه .
( )

تمليقات الأمير شگيب على ابن خلدون









 تأسيس وجاق الانكشثار ية ، وكانوا يأتون بأحداث من أبناء الانصارى وغيرم فيربوْتهم

 الوجاق أ أتى من ألف جندى ، ولـكنه صار يزداد سنة فـنـينة . وتضية أخذ أولاد
 أمعاب القسطنطينية الذين كانوا إذا غزورا بلاد الاسلام سَبِوا كثيرا من الأولاد









الـكشافة - فـ ذر ية عانملة ميKال أوغلى مدة أعهر .






.










 تردَّى به جواده فات ، ولم يلبث أبوه إلى أن لـ الت به .


 بها ـ ومْهم المولى تاجالدين الـكردرى ، وكان فقيهاً علامة ، ولما مات داور الانيصرى

تعليقات الڭاهير شكيب على ابن خلّدون













حضروا ذلا الفتع












 تيهورلذك أخذه أسيرا ، وذلك •ن ابنة أهير " كوتاهية a واستولى عليها . وأجبْرَ أهير






















 .


 المجم توطن بو وسه . ومنم بيوستين بوش ، أصله هن المجم بیى له السلطان مراد

زاو ية فـ وْصبة ينى شهر .













 فاهترض (" سيجسهوند ه ملك المجر على استلحاقبايزيد لبلاد البلفار كلاها ، وتأهـ لالجحرب وأرسل يستصرغ الفرنسيس والبابا ، فأعلن البابا الحرب العـليبية على المُّانيهن


















 القسطنطينية ، وكان للمسلين فيها قاض شمرعى قبل أن فتحوها ! !


 جلاير ، فقابل بايزيد تلك الرسالة باللازدراء ، فزحف تمرلنك الي الاناضولِ

واستولى على سيواس ، وقتل ارطغرل بن بايزِ يد ف الاعصاف ، فسار بايز يد اللى قتال







يوم واحد بقتل ثمانين قاضياً









 وتزاحم الناس على بابه ، وخلف عشيرة الا






تباحث عع المولى الفنارى فغلب عليه فى الفروع ، وغلب الفنارى فـ الأصول وسانر





















 هطلمآ على ما اطلع عليه والده من العلوم ، وفوض إليه فـ حياة أبيه تدر يس المدرسة


































 .







 وتخصص بالطب ، و فوض اليه بيارستان هعر فدبره أحسن التد التدبير ، وصنف كتاب








 بقرب نهر سقار ية .
















السلطان مُد سنة







 الموت عاده المولى على العطوسى واستوصاه ، فأوصى بان لا يخلى ظهر الهوام
 وله رسالة فى دفع المارض بين الآيتين ؛ قوله تمالى ( إنا نتصر رسلانا ) وقوله تمالى المالى


 السيوطى : شيخنا الهلاهمة أُستاذ الأستاذين محى الدين ابو عبد الها الـكافيهجى ، ولد







 للى جميهها لا "كتبا فى ترجته فقال لا أودر على ذلك .







 منه . انتهى . قلت : وما سبقَا الأْرر بيون في المعارف الهـرانية والوسانل المادية إلا بكثرة


 ,




















 الفالخ أى رومانيةغغ











 وأعاد امارة الفانلا المى أميرها ه دراكّول " .

تمليقات الڭأميرشكيب على ابن خلدون
وعهد هدنة م المِر الى عشر سـنوات ، وصارت بلاد العرب و بلاد الفلانخ
 "






 اليونان فدوغها ، وانعطف غحو بلاد الأرناوٌوط وكان أمير هذه البالاد المسبى أمير








 الحمب خوفا هت السلطان ، فتلالقي هونياد وجيشه في صحرا. قوصوه مع السلطان
 السلطان لمار بة اسكندر بك فلج يقدر عليه ، و بقى يناوشه التقال دهتعطا بالمبال





















 القضا. أعطى التدر يس والقضاه لأهمهـا ثن غير عرض على السلطان ، فأنـكر. ( 9 -

تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون
الساطان وا_كن استحیي من أن يظهره له ، فـداو ر الو زراء فأشار واعلى السلطان بأن يقول هل : سممت أن أوقاف جدى فى بروسة قد اختلت فاللا بد من أن تداركها . ولها












 ثانية منة س7ر ،









فورل السلطان الطهام، فأ كل المولى فقال السلطان : أ كات من جانب الحرام ؟ ! فقال المولى : زهد ماعندك من الـرام ، وما عiعى من الـدالال ، فلهذا حوات انطمام .
















 الطوسى كتابه فى ستة أشهر ، فقضل الناسى كتا





تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون


















ثمس الدين من خلفاء حسن خوجه .







رأسا ، فلما تولى محد الثانى ;-










 باليولوغ ه مالث النصرانية غنذلته ، وكل ما أنجدته به هو أن البابا وعد باعلان حرب صليبية اذا كات الـكنيـتان الشمرية والفر بية تتحدان ، وأرسلـت جنوة



 قسطنطين يـرض عليه الاستسلام فامتنع ، فعرض عليه السلطان أن أن يوليهبلاد المورة



 الامبراطور قسطنطين وهو يقاتل بنغسه . وكان للاستيلا• على القـطنطينية دوى

تعليقات الأمير شكيِب على ابن خلدون
لايوصن ، ورصلت الأخبار إلى المورة غنل من الرعب فـ قلوباليونانيين مالا يكيط


 بأن كل روىى يريد الرجوع إلى وطنه فهو آمن على حياته ودينه وماله ! ! و وترلـك
























 قوبل





 الأو ر و بيين ! ! والـقيقة هىما ذا











تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون



 الساطان بنغسه اللى بلاد الار ناؤ وط واستولى على بهض المدن مثل (٪ برات ه وغيرها
 مات اسكندر بك .
واشتهلتالحرب بين السلطان و بين جهوور ية البندقية . فأرسل السلطان أسطولا














 مؤلف من ثلانمانة شراع ، واستولى هو على بلاد القرم ، و وضع على كرسى تلـك

المهلـمة ه منغلى غرانى « وصار منالموكالتابهين لالسلطنة المها نية ـ واستولىالاسطول

 بين البنادقة والسلطان فى البانيا ، وبهد حصار شديد استولى "سلطانعلى (ا اشةودره "













 و بوسنة ، و بلاد الأرناؤوط ، وج ج






تهليقات الأمير شــيب على ابن خلدون


 النسق خلفاءن سلف











 .








 ز يرك و بقى خواجه زاده عندالساط
 محود باشا الو زير و قال للساطان : إن خواجه زاده ير يد مغصب وَضاء المسكر . نقال


 وكان والد خوا جه زاده لا يزال فى الحياة ، وكذلا


 الانغات عليه ، فصار يكد و ويكه شهس الدين البجارى رأى خواجه زاده وهو يطلمب الملم فى صباه وثيابه رثة ورا وأى
 عالامات اليسار وولدك هذا وحده يكالة الفقر ؟ فقال له : هذالآنى أسقطتهمن نظرى




 وصنف خواجه زاده كتاب (ا التهافت « بأهر السلطان ، وقال المولى الفنارى :
 لظهرت آثار تتحهر فيها الألباب .

تعليقات الا" مير شكيب على ابن خلدون
 زاده لميل الو ز ير إلى الملى على الطوسى ، فقال لالسإطان الفاتح • إن خواجه زاده



 الفنتوى فيها • وكان لا يكتب الaتوى إلا بِد النظر فى الفتاوى ، و إذا تـكررت عليه








 ما لا يككن التمبير عنه لدقته إلا إذا حصل لألحد تلا




الالهاء الـكهار مال فـ آخر الأمر إلى الالصوف








لايت-K
 "











 قالوا له : كان الأيق أن تنحهى له وتقبل ريده ! ! قال : أنت لا تعرفون ، يكفيه فغرا أن يذهب اليه عالم مثل ابن الخطيب وهو راض بهذا العدر . ثم إن الهلطان بإِيد

 وأرسلها الى السلطان بيد الوزير إبراهـم باشا ، فازداد السالطان غضبأ وقال للوز ير

تعليفات الأمير شكيب على ابن خلدون

 خاطره ، وأرسل !الـه عشرة اللاف دره باسم السلطان والسلطان لا يـلط ذلا
-وولفات كثيرة .














 بك افتخار مبارك شاه بالسيد الشر يفـ ودزّس المولى المر بى باحدى المدارسى المّان


 يطالع إلى الصّح وتد و'لد من صلمه سبع وستون نفساً ، ولما مرض مرض الاوت






 السلطان بايز يد خان










المه ميزان التهر يمه




 تبر يز وكان أهيرها الـاطلطان حسن الطو يل فأ كرمد كثيرا ، وأرسله فـ رسالة إلى

تعليقات الأامير شكيب عل ابن خلدون
الساطان
 السلطلان حسن وأدىالمواب ، تم أرسل الفاتح من جا, به إلى القسط:طينية بالـشمهة








 كيف شاهدت خواجه زاده . قال : لانظير لa فى الهعم والر وم . قال الساططان :


تونى فى القسط:طينية ودفن بڭوار أُى أُوب الأنصار ى .


 غخر الدين الرازى ، و يقال إن الفخر الرازى ومرح فى بعض معهناته بأنه من ذر ية عهر ابن الخطاب رضى الله عنه ، وقيل بل هو من ذر ية أُى بكر الصديق رضى الهُ عنه .


 سنة ست وعشّ ين ، وشّرح اللباب مـنة ثمان وعشر ين ، وشرح المطوَّل سنة اثنتين

وثلاين ، وشرح شرح المتاح للتفتازانى سنة أر بع وثلاثين ، وصنف حاشية التويح



 للزمخشرى . ود عدة تاكيف بالفارمية، وقرأ الهلوم الأدبية على المولى جالال الدال الدين




 بالصـم فـ T آخر حياته .




مدرسة بأدرنة و بقى يدزّس و يصنف حتى مات فيها •






 (1• - تعلمقات)

تعلِقات الڭأمير شكِيب على ابن خلدون


















 هناكُ حواثى على مباحث الجواهر من ثـرح الموافف ، وأورد أسمثلة كثيرة على السيد

 ترلك المناصب ومات بِسطنطينية ، ودفن بيوار أبى أيوب الانصارى سنة إحدى








الفاتح مald لابنه بايز يد ، وتوف فى بورسة .


















و ينّل إلى بورسة فى الفصبل الرابع . وكان لا ينام على فراش ، فاذا غلمب عليه النوم





 بعض الحاضرين : إذا رجهت إلى المنصب فيلزم أن تحفظ المال ، ذقال : لا يفيد فانه إذا عاد المنصب يـود مaه السكر . توفى سنة ثلاث وتسممانة ، وقيل إحدى وتسـهائة .
 وكان مدرسا بالمدرسة الـلمية فى أدرنة ، وكان ابن عهم المولى على الفنارى قاضي؟

 يمرف ذلك الـكتاب غاية المرورنة ، فأذن له السالطان وقال قد اختل دماغه . وكان

 وكتب الـمكاب .

 إزنيق ،





بورسة ، ومات بها . ومنهم محي الدين محد الشهير " :أخو ين ه قرأ على علما. الر وم
 زاده ه كان أبوه قاضيا فمديـنة قسطهونى ، وركان عاللا عابدا ، وكانت له دعرؤبالملوم

 بمدرسة آيا صوفيا ، وكان يسكن فى الحبتة الهليا من المدرسة ، و يشهل سمراجه طول





 الفنارى، والآخر هذا الدرس . قال ذلك لشدة إعجابه بتلديذه . غم صار قاضضيا







 زمان السلطان بايز يد رجع قاضيا لامسكر وتوفى وهو قاض .



تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون

















 فل يقبل شفاعتهم ، فالتسووا من مولانا ولدان أن يتوسط فـ الأمر فقال للـالطان : إن






هذا الرشد إلا من ضر به . ومنهم أَحد باثا بن المولى ولى الدين الـسينى ، كان












 ودرّى فى أدر نة وفى القسط:طينية ، واستقغى فيها أيام دولة السالطان بايز يد ، وما ومات وهو قاض ، ولم يصنف ادتر إتبا إلا رسالة فى تجو يز الفرار من الو باء . ومنهم المولى





 بذلك وأنسم عليه و^ثم المولى ابن الأشيرف ، قرأ على خواجه زاده ، غم على الاولى على الطوسى

تعليقات الا'مير شكيب على ابن خلدون












 مدرسا في بورسة وصنف نـرح الاراح فى الدّرف ، ولد نـرح على كتاب المقصود

ف الصرف



















عظم ملم يلحقه به أحـ بهده .















تعالِقات الا"مير شكيب على ابن خلدون


 أسمكوب ، نم اتصل بخد.
























 1>فروا هذالالوضع من جانب الرأس من القبر معدار ذراعين يظهر رخام عليه خط








رسالة فيه
حامر الهرب القسحطْطينية من سنة

 "




 مساغا ، فاذا لم بَجد مساغاً فادفى ثم ارجع . ولها مات ركب به ثم سار فن أرض

 وقبر ه بأصل حصن القسطنطينية ، ولقد بلذنى أن الروم يتهـهدون قبره ويرمونه و يستسقون به إذ تحطوا، انتهى ماجا. فى الطـقات . وقد نقلته الى حوانی (ا حاضر




 الطبقات كان يوم الأخد لأر بع خلون من جادى الآخرة سنة نالاثين ومانتين ، ألى الانى قبل وناة ابن قتية











 بهد ذلك حتى اختفى أثره وا;ـكشف للولى آتشهسالدين نهذا لايتعارض مع هذا .



 الاحنغية ترك

 على قدم أبيه فى المـلاح والانقطاع عن الدنيا ، وركا من علماء ع عمره . و كذلك













 هن جامع زيرك . عمنهم الشيخ عبد الش الالهى من أهل الأناضول ، وذهب إلى ما وراء النهر


























 رودس فاستقبلوه برا وترحيبا ، فأرسل بايز يد اليهم يـرض عا

 نقلوه الى رومة فى زهن البابا ( اينوشنسيوس " الثامن ، ولما ارتق المكندر بو رجيا









 لم تساعده إذ كانت الحرب




 مـلِيان باشا فهزمه الجِر ورجم أدراجه ، ورفع التركك الـعبار عنبالغراد إلا أن السلطان













 ولبّوا "َت
 بايز يد ، وجاء سـراوه بهد ذللك الى استانبول ، وانهتد الاتناق بين بايز يد و إيثان

 وغاليبولى ، وديكوطيقه ، وشورلو و و وكان بايزيد قد قـسم ولايات السلطنة بين أولاده ، فأَعطى كا











المولى خ~رو ، وتولى التدر !س فی بو رسة ثم فـ الaّسطنطينية .














 (11)

ثعليقات الامير شكيب على ابن خلدون

 وكذلا المولى يكى الدين القو جوى قال : أشهد بأن المولى لطىى برى• من الالملاد والزندقة .
ومنهم المولى قاسمالـكرمياني ، وكان علامة في عaره وكثر عنده الطابة ، وكان






 ابن بايز يد قد تولى السلطنة ، و كان سها $ا$ للا



 لأمر السلطنة وليس ذلا من وظيغتك ، فأجابه المنى : بل أَترض لأمر آخرتك

 ينصرف قال للسلطان : تK.

 السلطان نهم إلا أنى أعزرم فى تعصيرم فی خدمتهم ، نقال المنى : هذا جانز لأن

التعرز ير هغوض إلى رأى السلطان . ومر"ْ أخرى أمر السلطان بقتل أر بمأُة رجل







اثنتين وثلاثين وتسمامانة .












 فى أسكوب ، ثم صار مدرسا فى إحدى المدارس المُمان بالقسـطنطينية ، وصار قاضيا
 المولى عيى الدين مُحد العوجوى ، وقغى حياته مدرما إلى أن استَغناه السلطان ملمي

تُعليقات الإمير شڭيب على ابن خلدون

























ومنهم المولى ادر يس بن حسام الدين البدليسى كان من بالاد الهجم ارتحى إلى بالاد






الساطان بإيزيد
ومنهم شهاع الدين إلياس الرومى كان من قصبة ديورطهَ فى الرومللى ، وكان






 ك






 وهنم المولى سمدى بن ناجي ودر"سى مدة طو بلة ، وكان متقنا للمر بية يةرض

نظم الـقاند النسفية بالدر بية نظا بليغاً .
ومهم المولى

 وهنم الملى غياث الدين بن أخى الهارف باله آت شمس الدين ، قرأ على الـيالم وعلى خواجه زاده ، ودرّس بالمدرسة السيفية فَ أنقرة ، غم بالمدرسة المسينية فن




 فتوطن مدينة بو رسة . وكان شافـى المذهب ، وكانت له اليد الطولى فالهالوم المقلية












 الـكبار ، وله تصانيف منها حواش على الـكثثاف ، وحواث على تغسير البيضاوى وحواش على شرح الوماية لصدر الشـريهة ، وحواش على الثرح الواقف للسيد المرجانى





 باقليل ، ومات عن تسمین سنة .

 المدارس الثمان ، فقال له الولى ابن المو يد : إنه غير قادر على التدر يس فيهِ ، فقال
 القسطهونى كان علامةَ بالقرا آت . وممهم علا









تعلِقَات الا"مير شكـيب على ابت خلدون

















 وتس.














 الازام وش<<


 الـ










الالسلام فى معر والثام وما والاهما من بلاد الروم والأعجام ، ورسالة لطيغة سطاما


فـ غاية الحسن والتـغيم وذكر ابن طولون أنه دخل دمشت فى أواخر سنة اثنتى عشرة وتسمالتة ، ونزل

 سنة إحدى عشرة ، ثم قدم إلى دمشق سنة ثلات عشترة وتسمائة ، وأقام فى قدمته هذه ثلاث منوات وتخسة أشهر وأر بهة عشر يوما يربً و يرشد ، و يدعو إلى الش










 .

 النصارى وذلك منذ مائتى سنة . ولقا دخلها السيد على بن ميهون المغر بـى كانت لاتزال قر ية إسلامية ، و بقى قبر السيد من ذلك الوقت معرونا لا يبهله أهل العر الـرية



 وجد"دنا القبر المذكور لأنه كان قد خرب تقر يبا ، غخشينا بسبب خرابه أن يستمهد النصارى لدفن موتاهم




 ,













ترليِقات الأمير شـيكب على ابن خلدون




















 أيضا هن جا جل



 السْ




 , والال




 ilblall بايز
 ك وانَ
 أن يكّهله فَ تند




سالطنة سليم خان ، ودفن فى جوار أبى أيوب الأنصاري عليه رهة البارى .


















 الميع ما عدا النسا. والأولاد .

 الرجوع • فماد بهم إلى أماسيه ، وقيل إنه رجع لفید القوت والعلوفة فى بلاد العجم

لا'ن الشاه الماعيل كان قد خربالبلاد . غُ أرسل الشثاه امعاعيل يطلب من السلطان



















 والبحرين . وصاحب الـرمين الشير يغين ه فأمر السلطان بأن يقال ها خادم الحرميم
 ولا مر بحاة نزل فـ دار آل الـكيلانى السادة المشهور ين من ذرية السي


 .

أَطاع الديكوا الهامى









 هذين الـيتين :

لو كان لل أو لغيrى

 السالطان قد استشهد بهمها ثم إنه إهد أن استودع إدارة هدمر خير بك ، إذارتها ، وكان زشاط هذا السلطان غير هـهود المثال ، وتوقد ذهنه فوق الـلميال .

وكان محبَ لمهلاد والأدباء، مغرمآ بالعلم والـرفان . وكانت هته أعلى ما عهد ف هم







إلى أسفل فيؤخذ البِواب منه .




 يتناقلوناكثيرا والش أعلم .
 فهو مروى بالتواتر ، وف الـكتبأيضاً فيكون قد ثبت أنالشنر يمة الالسالامية بمدالتها وأمانتها هى التى حفظت المسيحيين فى السلطنة العثانية أيام كان السلطان الـوان يقدر أن





 بعقابلهم إبقاء مسلـى تراقية الغر بية فى بلاد اليونان .

وهت الهجب أننا نرى الأورو بيين يهـلون بكل توتهم لحو الشُم يـة الانسلامية

 الناس ، هذا وكان نصارىالمبلاد المڭانية بضهة عشُ مليون نسهة ، ومن الهجب أنـا







وجاء فى ( ششذرات الذهب ") عن السلطان سليم ما يأتى :








 البطش ،كثير السغاك ، شديد التوجه إلى أهل النجدة والبأس ، عظيم التجستى







 ما يز يد على ألف ألف ! ! وكان عسكره يسجدون له ، و يأترون بأمره ، وكان يدَّعى ، الم







 -لهود إلى بلاد الروم









خير بك والغزالى ، بعد أن عهد إليهها السلطان سلم بتوليتهـا مصر والشام .





 دمشت ، ورتَب عليها أوقافا كثيرة ، ثم توجه إلى هعر ولما وصل إلى خان

بقرب غزة قُتل فيه و ز يره حسام باشثا .






 ذلاك اسمتولى طلى السلطنة ثانياً ، وحتّن له قتله فقتله وصلبه بباب ز و ويلة ، ودفنه .







الـرمين فی كل سنة سبهة T لاف إردب حَبَ . ثم عاد إلى القسطنطينية وقد صرف




















 بعد قفول السلطان من مصر • ومنم المولى محيى الدين محا باله بن شُهس الدين الفنارى ، وهم يـت علم كابرا عن كابر ، وتولى التدر يس مده



 كبرى فـ التةوى .

 شاه بن محم بن الـالِ حسن ، وتولى التّدر يس مدة طو يلة ، وله تواليت منها شرح














 الروم فى أواخر سلطنة بايز يد ، وفى زمان السلطان سـلم تولى التدر يس ، وفى زمان

السلمطان سالِمان القانونى تولى قضا. العساكر ، و بهد أن بقى مدة فـ القضا. و بـى
 أن مات سنة خمس وأر بهين وتسمائة .






















المدارس ثز تولى القضاء وصار تاضيا بمصر مرتين . ومنهم المولى باشا شلبى اليكانى





زاهدا ، وانتف به خلق كثير ، وله عدة تصانيغ . اللا ون الد









اهحد ، والمعروف أنه مات حتغ أنغه ه ه .



 التفتازانى ، وضرب فى الارض فوصل الى انطاكية . و بها ولد محد هذا ، وتفقه





وأول بلدة أقبل عاهِا
 "






ومسجدז فـ أسكوب .



 وكم أحيا من سنن ، وأمات من بدع . فهذا من الرجال النـين اشتغلوا فـ حياتهم








 وقيل إنه كان فشبابه يكسر نهال الدواب بأصبعي !! ومنم محيى الدينمحد الأمامى

تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون





























 ومنهم هدهد بدر الدين ، وكان من الأطباء المـرونين في دار السلطنة . وهنم






 والشيخ أمير على بن أمير حسن • والمولى خضر بك بن المولى أَحل باشا . والشيخ



سلطنة السلطان الأغظمم سلـلان القانون هذا ثم تولى سلطنة آل عُّان ، السلطان سلميان خان بن السلطان مـلم خان فـ شهر شوال سنة جر , اí كث المؤرخين على أن سليان خان هو أعظم سلاطين Tل عمان ، وعلها.


تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون





وَالْإْنسَنَنِ ) شماره .
 تؤدى إتاوتين إلى السلطان عن بمض البلاد التى كانت تحت احتالمالما . . وفى زمن




 D رودس a لأنفرسان رودس كانوا ملؤا البحر المتوسط اعتداء على المـلمين ، وكانوا






 قوة الفرسان المذكر ورين ؛ فصاروا يقطمون الطرق على مراكَ المسلين كا كانوا يمعلون ومٌ فـ رودس . وفى زمن سـلِيان عصى أحمد باشا والى هصر وحدثته نفسه بالأستقالال ، فأرسل إليه السلطان جيشا فهزمه ، وانتهى الأمر بالقبض عليه فقطموا رأسه وعاقوهعلى أسوار

العسطنطينية . ثم وقع الخالاق بين والى مصر والدفتردار - أى رئيس البلباية -









 ودخل الأترالك بودابست قاعدة المملـمة ، واستولوا على ما فيها من اللمزانتن والالعنوز


 سلمِان حصلت فتن فى بلاد قرامان ، وكليكيا وتارت !!بكطاشية ، وسارتا الجيوش تلو






 المثانى عدو عدوها ، ولـكن فرانسة المثهورة بكثرة حرو بها الصليبية ، و بشـدة

تعليمَات الأمير شغيب على ابن خلدون
عداوتها للاسلام ، لم يكن من السهل عليها آن تحالف الهثانيين بدون أن تـكهر هذا





 وكان 》 فرنسيس الأول « لأول حكه عرض على امبراطور المانية وعلى فرديناند
 ورك بين الالمان والفرنسيس ، وأخذ فيها فرنسيس الأول أسيرا ، فأرسلت اللالـمكة ها لو يزا



 الاترالك يهلمون من شده الفرنسيسى ، ورـكت لم يرض التركُ وقتثنذ بكتابة حلف

 ذكر فيه سليمان جمع ألقابه السلطانية . قال الفرنسيس : قد انتهى إلينا ما قدمته إلينا من الهرض عن أن عدوك قد استولى على ملـكـك أك ، وأنك الآن في أسره ، وأنك








 وتحروا
 وأن القناصل يكررون التركات ، وغير ذلاك من الامتيازات التى تساهل فيها السلطان

ليتخذ من ;زانسة رِدْ آ ضدالمانية

* إنه جرى كالم بين فرانسة والسLطان بوجهـ يتولى أحد أولاد ـلالـك فرانسة










 سـليان القانونى ! . ولا رجع السلطان إلى .ودابسـت توع سـولوليا ملـK على المُر ، وكان فرديناند
'تعليقات الاڭمير شكيب على ابن خلدون


 الفارات فى إستير يا من بالاد النمسا ، وحصلات هناك همارك كانت فيها الحرب سبالا



 الأهالى بالرفق . وزحف السلطان بنفسه واستولى على بغداد ، ورجع ظافراً بهد أن

غاب أر بهة أشهر • الا



 حرب بينه و بين الاسبانيول على تلمسان ، فانغرد بالأمر أخوه خير الدير الدين ، وسماه


 يؤدى له الاتاوة ، وأن تبقى هنالك حامية المبانيولية .

 إعادة دوقِية ميلانو ، وجنوة ، و بلاد فلاندر ، إلى فرانسة . وطلب من السلطان ولمان
 كان بن جالة الاقتراحات أن يغزو خير الدين جز يرة صعلية ، وعلـمكة نابولى

Jean وجز يرة سرحينية ، وكانالمتولى لمذه المهة الوز ير الافرنسى اه جان دولا فوره


 اللمس بل لابد أن يساق إلى الباب اللالى ، وأن تَجار الفرنسيس لايؤدون إلاخهسة
 والصقلين ، واللمنو ية ؛ من ليست بينهم و بين الدولة المغانية مهماهدات إذا سافروا






 ورلكن ملـكية هذه المدن تمود إلى ملا فرانسة . ولا انمقدت هذه الماهدة كانت





 أسير ، وامستولى على جزر الارخبيل اليونانى الما
 (

 على ايطاليا ، وجا. خير الدين بر بروس بسبمين بارجة حر بية ، فأنزل عسا

 قامِت له وقعدت ولم يكرأ فرنسيـى ملى الاتيان بحركة . بل اشترط لأجل المجوم
















 على ماديته لِيثارلِكجان ؛ وفى أثناه ذلك انخدع فرانسيس بسياسة شارلغان وأرسل

الى السلطان ملِمِن يطلب منه مصطالمة عدوه شارلِان ، فاستغرب السلطان هذا





لك ما تشاء ه .
وظهر أن الـت















 فاستولى المثانيون والفرنسيس على نيس ، ولـكهم اختلفوا وقامت قيامة الانصرانية

تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون






















 و بينا كان جيشَ يتقدم فـ آسيا إذ تيمددت الحرب فـ بلاد. الجر ، وذلاك أن

الملك سابوليا كان أوهىامرأته إيزابيال بقسيس السمه ه جور ج مارتيهوزى ه فصارت











 وتّهة وعشّرين مركاً من مراكَب القرصان وأنه إذا أراد ملك فران انسة أن يستعهل











تعليقات الأْمير شكيب على ابن خلدون
ورلـكن هذه المرة أيضآ لم يقع الوفاق بين أمرا. الأسطولين . والفرنسيس يقولون إن










 ا









 ثم نشبت الـر ب من جديد بين العّانيين و المجر ، فز حف الان خادم ملى باشا ملى

بلاد المجر واستولى على عدة غن المـدن ، و قام المِر يقاتلو نه وعلى رأسهم الامامير











ثاث سنوات فتلوه ها آيضاً .






 ورـكن أدوا عنه ثنثا غائلا جدا :





تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون
ر اغبا فى الصلع ، !الا ان إتيان بن سابوليا .للك المُر من قبل الدولة العثانية تَاواوز










الا"وامر باسمه اللى أن و صل السلطان الجمديد من الن كوتاهية . ولا شثك ف أن السلطان سـلمارِ القانونى كان أعظم سلطان أنبـبـه البيت


 الاغلاط لا ينمبغى أن تنسينا عحاسن هــنا









عنجهية الظفر ، ولم تكن نهايته إدبار厂 و بدايته إقبالا ، ولم يمهد أن السلطنة الهـانية



 جلال زاده ، وعحد إيغرى عبدى . ومن الفتهاء ؛ إو السـود افندى ، وابن كال باشا
 عند الهرب ، وحافظ عند الفرس . وكان السلطان سلمِان يكل عبد الباتِاجلالالا زائدا













وهذا أُب r-ت




تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون














 كا فـك كتاب " الأعلام " . توا






 ملك ، وأنى توجه فتح وفتك ، وأين ساغرسغر وسفاك ، وصلتسرايا. إلىأتصىالشرق

والغرب ، وافتتح البلدان الثالسمة الواسمة بالقهر والحرب ، وأخذ الــكار والملاحدة





 عن سو. الطباع ، ولا يهرف المكار ولا النفاق ، ولا مساوى الألاولاق ،
 خالص الجنان















تعليقات الا"مير شـكيب على ابن خلدون
,الخليمة عبد الرحن الناهر الأموى ، الذى قتل أيضأ ابنه . وكان المامل له على

 هذا وتد رنى السلطان سليان المفت أبو السمود الهادى الشبير برثية هى و إن
 الاللى قالل :




 ومنا :
يا نغس ماللك فـ الدنيا مخلفة من بهد رحلته عن هذه الدور



 سليمان ، ومع ذلاى لم يتبدل مانى طبمه من التواضع ولين المانب







 ترك التدريس وذهب إلى الحج ورجع ، وانتطع للعبادة واعتزل الناس . ومغهمالولى





















'كعليقات الأمير شـكيب على ابن خلدون


























 المدارس المثهور ه ، ومات و هو يدرتّ باحـدى المدارس المُمان . ومنهم سيدى









من أحسن شـرو حا .
 ومات وهو مدرس ني طرابز ون ، وكان من أهل التقوى والصلاح . ومهم










ثعليقات الاْمير شكيب على ابن خلدون
من أولاد اللشيخ جلال 'الدين الر ومى ، كان مدرسا باحدى المدارس المُمن ، وكان










 من المدرسين ثم صار قاضيا بدمشت أولا وثانيا ، وكان له اختمصاص بالملوم المعلية .












السلطان سـلمان القانونى . ومنهم تطب الدين المرز يغونى ، وكان منالمدرسين ، ومات





















 (

تعليقات الأمير شغيب على ابن خلدون
,







 باحدى المدارس الثمان ، و بمدرسة أياصوفيا ، وأفتى ببلدة أماسية ، وكان المان مرانى







وكان ماهرז ف الالموم المقلية والعوم الر ياضية .










 ومنهم هداية بن يار على الهجمى ، كان من المدرسين باحدى المدارس الثمان ، ثم















 خليفة الترامانى ، وكان مدرما باحدى المدارس المُان ، ومات وهو مدرس هrا .
 اللى أن صار باحدى المدارس المُمان ، غم صار مدربًا بمدرسـة السلطان سبلمِان

تعليقات الأمير شڭيب على ابن خلدون




 الشهيرة وأفى بأماسية ، ومات وهو مدرس بمدرسة السلطان مراد فـ فـ بروسة ، ور و وكان













تَلالثا أنوار الصلاح من جبينه ، ذا شيبة جليلة .



 أيه ، وتوف شدس الدين همد هذا فـ سن الشباب . ومنهم المولى خير الدين من




 شاذيلو a وكان من المدرسين أيضا ، وملى الفطرة الاسدالمية . ومنهم عبد الـكر مـرم










 والــكة ، وجا• إلى بلاد الوم وصار مدرسا بعدرسة فلبة ، ومات وهو مدرس بها وكانت له تاكيف ، وكن كاتبا بالعر بية . ومنه المولى سمي ، وكان أديبا بالدر بية والفارمية والتركية ، وتوفى فى أوانل





تعليِات الآمير شـكـيب على ابن خلدون
وكان حسن الصوت عارفا بالقرآت ، وتولى الذاطبة بجامع أيا صوفيا . ومنهم المولى
















 بدار الـديث التى بناها السلطان سليمان بالقسطنطينية وكان أبهد الناس عن ذار






قو ية ، ويحغر فن الأرض كالقبر و يقهد في تلك المفرة ، ، ور با تتمطل حواسه

 الشئ حُود شلبى ، انتسب إلى المارف بالش السيد المدالبخارى وتزو













 خليفة ه وكان من أتباع الهارف بالش الشيخ سنبل سنان ، صارفا أوقاته للر ياضة .
 كان صاحب أحوال سنية ، وجذبات عظيمة ! ومنم مصلح الدين مصصلى الشهير




تعليقات الأامير شكيب على ابن خلدون
عند الأسكKيى الشيخن اسكنبر دده بن عبـد الشا ، وكان رجلا أميًّا حصل ببركة التصوف على ممارف ذوقية تتحير فيها المعول ،



وتوطن بدمشت






 وال-ه تد ضر به ضر با شديدا

 قرأ على المولى لطفى الطوقاتى المنطت ، والعلوم الــكـية ، واهتدى للاسلام ، فترلك









عليه إتباعًا لأغراضهم • ومهنم الشيخ شهجاع الدين الياس هن الطر يقة الـالوتية







 مانة أو أقل منها بسنتين ، وعاش بعد ذلا مقار مدار ثمان سنين .















تعليقات ا"\$امير شكيب على ابن خلدون
بعدأن تولى القضا.كف نظره ، فصح فيه المّل : إذا جا. الaضا. عمى البصر • ومنْم
























إلا أنهكان مقبلا على الدنيا . ومهنم الشيخ عبد الرحن بن جهال الدين المعروف








السطلطان سلم الثانى
هذا وتولى بِد السلطان مـلمِان الـمكير ولده الساعطان مليم الثانى ، وذلاك في




تار يخ سلطنة سايم الثاني : سليم تولى الملا بلـ بعد سليمان .










تعليقات الأهير شـكيب =لى ابن خلدون








ألف دوكة .
وكان الصوقلى ير يد أن يرسل عسا كر تستولى على بلاد الفُولغا نف ثمالى الروسيا












 فتع قبرص يفضل على ذلك إبجاد مسلمى الأندلس الذين كانوا يثورون الما الأخرى على الاسبانيول ، و يستنجدون آل عثان . ولـكن " لالا مصطنى باثـا ه







 للبابا ، وماتة وأر بهون سفينة للبندقية ، فتلاق هذا الاسعول بالاسطول الـثمانى فـ







 البزائر . وكانت خسانر أسطول النصرانية لا تزيد طلى خسى عشُرة سفينة ، وثمانية Tالاف مقاتل . و بهد هذه المُركة المثهو رة عمركة » ليبانت ه هم تقم لالبحر ية الاسلامية قأمة تحهد فـ البحر المتوسط


 البحرية الى كان أسسبا سلم الأول وصليان القانونىاستولى عليها البوار بهذه الالكائنة

تعليةات الأمير شغيب على ابن خلدون



 السغن ، فأجابه الصوقلى الصدر الأعظم : بأن الساطنه بعابع ثر وتها تقدر أن تُعهل



 من تونس واستولوا على هذه الالمدة ، وامتنغ الالسبانيول بعلق الواد الا أن ها الدون

 المفصىوالاسبانيول مطا ، واستولى على قلمة حلقالواد التى كان امتنع الاسبانيول بها.




 لا love لأنه بهد وفاته سیط الصدر الاعظم الصووقلى وكان رجالا من دهاة الرجال ، وكا ونا نادر المثال . وجاء فى " شذرات النهب a نقلاعن الاعلام أن السلطان سلم الثانى ولد
 الآ خر سهة أر بع وسبهين وتسمالثة ، ومدة سلطنته تسع سنوات . وسمنه حين تسلطن

 والفقراء ، طالU طافت بكفيه الآلمال واعتهرت، وصدع بأوامره الليالىوالالايم فأتمرت ،
 فى سبيل الش فقطع دابر التوم الـــافر ين .




السلطان مراد ، وتار يخ جلوسه :

و به سرير الملك سر فأرخوا ماز الزمان من السرور مراده
اهـ ـ وهو من نظم الثاعر پ ماميه « الرومى .







 المنصور • ثم اختلف مع الوز ير الـكبير فاعتزل ، وْكان من الاجواد الـكمبار فوق




وكانت له مقالات ملى هنوال ه مقامات الحر يرى ه وعلت حواثى على " حاشية





















 صعب المتادة، ولهحواشعلى كـتاب"الاصلاحوالايضاحهلـهمال باشا زاده ، وحاشبة







 ورك




 التدر يس • ومغهمالمولى سنان وكان أيضا من المدرسي المروفين ، ومن مراياه أنه
 عحد المرون



 فى الهل والمبادة . ومهrم
 الارى نسبة إلى » ( 10 )

بلاده إلى القسطنطينية ثم خرج إلى ديار بكر, وآهد ، ومات هنالك . وله تآلئ وحوات على الـكتب المشهورة ، وأراد مهارضة الانی أنى السـود في قصيدته الميمية





تولى وضضاه عسكر الرومللى •













 الفاضل من صلاح الدين يوسفت ، والقاضى منذر بن سـيد البلوطى من عبد الر حن



خواص أوقاف الزاو ية التى كان السلطان بايز يد خان قد بناها للمالم



 فياحبـنا تيك الـا نسيم الصم أات


 ر به ؛ اضطرب أْمر الفتو ى ، وانتقل من يد إلى يد ، ولم الم يثبت سقف بيته على عمد













تعليقات الأمير شُكيب على ابن خلدون
سو رة ص ورد التقاضى من طرف السلطان سايمان خان ، وظهز كَالالرغبة والانتظار


 بهد إتاهه ، فةابله السلطان عز يد الطفه و إنهامه ، و زاد فـ وظيفته مانة أخرى .











الجمسانى تصيدة .
طال الثواء بدارة الهجران هثو ى الـكر وب قرارة الاشجان
ومنها :

- تَى

 أو ماكنى ماقد باغت من المى قد





ورجاهه كتاب من شريف مكة ، فأجابه بجراب فيه مايأتى : وخر يدة برزت لنا من خدرها كالبدر يـا
 طوبى لن رزق الوقوف ببإها نهو المرام وانى انى مرام باب !إيـه تشوق وت وتوجه


السلطان مراد الثالث











 فن شاه فليراجع ذلا مناك

تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون
, قد كانت عز يمة إتيان باتو رى هذا بن أم هذه الهرزانم النعـإنية بكت دولة





رأسها الגتَكر ، وعقلها المدبّر






 فتح داغستان وكرّ على الر وس . ,







 ولـنمه م يقدروا عليها ، وأرمـت الدولة فرهاد باثالنجدتها . وفى هيهة ذللكاغتيل






قصر السلطان













 فرهاد بإشارة من الوزير محد باشا الذى كان رقيبه ، فدخات زوجهَ فرهاد باشا على




تعليقات الا"مير شـيب على ابن خلدون






















رأيناه أشد الناس الـا






 خوفا من الخطأ . ومنهم المولى حسن ولازم المفت أبا السقود ، ودرس باحدىالمدارس




 ",



 وكان من المدرسين قال صاحب الدر المنظوم : إنه كان محباً لص.لحاء ، .ترددا إلى مجالسهم اللطينة






تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون






















 وكان يكتب الخط النادر المِيل . ومنهم رَد بن نور الشا المثتهر ه بأخى زاده « أخذ

عن عرب شلمى ، وعن المولى عبد الباقى ، ولازم خير الدين مسلم السلطان سلمان



 كرداوغلى " كان من ملازمىالمتّى أجى السهود ، وتنعل فى المدارس الشهيرة • ومنهم
 فـ برو سهة قال صاحب الدر المنظوم : ע وكان من الفائصين فى بیار الهلو م ، غير أنه لايخلو عن القيل والقال ، هطلق اللسان فى السات ، ومزدريًا بشأن الخلف ، مع غاية الاعجاب بنغسه ، الطف اله به فـ رمسه . «)

السلطان












تعإِقات الأمير شكيب على ابن خلدون




 اكتَو بر 1097 ودارت الداثرا










 بغداد وادعى الساطنة . ولم تتفالب الدولة عليه إلا بهد جهاد طو يل ، وثا وثار والى

 ولـكَن أوجاق السباهية ثار على الــكومة بسبب تأخر أر زاقه ، ولو شاركه
 على الأمانة . وفى أثنا. ذلك مات مُمد الثالث .

السلطان امحد الأول












 لعار بة الـجم









ثعليقات الامير شـغيب على ابن خلدون





 حصلت بها المساواة بين الدولة المثانية والدول الأو ر بية ، لأنه إلى حد ذلك الوا




العثانيو ن يحتلونه .
ومن خصانص تلانك الماهمدة أن الدول المسيحية أ مكنها أن تناقش الدولة



هذه الماهدة أعظم إرهاص بين يدى تقهةر آل عثمان .







 عْانية ، فوجهت الدولة توتها البحر بية إلى البحر المتوسط ، وانترز التوزاقهذه الفرصة

ونزلوا فى مينوب ونهبوها • فغضب السلطان على الصدر الأعظم نصوح باشا وأمر




 وفى ذلل الوقت ظهر التبغ بواسطة الهولانديين ، فأفتى شيخ الاسـلام بمنهـ
 أيضاً . ورـكن الشهب ثار بالمتى وقالوا إنه لا يوجد تحر يم لالدخان فى الـكتاب أو



 التحر السلطاني كان فى زمانه صاحب الأمر والنهى ! ! ولا مات الات السلطان ألمد
 السـلطان مصنعى
فرجحت الأمة مبايمة السلطان هصطى أخى السلطان أحمد، وفى زمن السلطان







ثُعليقات الأمير شكيب على أبن خلدون





السلطان عثان الثانى
 تتط . واعتذرت الدولة لفرانسا ، وكتب السلطان والصدر الأعظم ، وقبطان البحر






I I كتو بر • זדו






 والبشناق ، والدالماسيين ، فى أرض القبيلة الألبانية الـكاثوليكية المسطة " بكوتجى"،

وكان في هذا الاهجتاع بطر يرلك الصرب وكيّير دن الأساقفة ، وتقرر إدخال أسلعة




 نهر الطونة بيوشهم و يضضهون إلى الدُوار الـسيحيين ، وَكان كارلس الثانى دوغنزاغ










 وقد أنرنا فـ حواشى 》 حاضر العالم الانصلامى « إلى هذه الموامرة الصليبية فـ
 فليراجع ذلا وكان السلطان عمان قد صمم أن يتخلص من أوجاق الانكششار ية ، و يستبدل به جيشاً يكون أطوع لالسلطنة منه ．فعلم الانكشثار ية بذلا ون وثاروا بد ، وعينو （17－

تعليقات الأ مير شغيب على ابن خلدون
داود باشا صدرأأعظم ، وخلعوا السلعطان وشاتوه إلى الأبراج السبعة ، وهنالك وتلوه فى • م مايو سنة

السلطان مصشطف ثانى مره
وتولى مطان السلطان عثمان همه السلطان مصططى فا هضى يومان على مبايعته حتى ثار السباهية بداود باشا وطالبوه بدم السالطان عثمان ، فقال لمبم : إنه ما قتله إلا

 عشر شهر التى تولاها مصططفى ، وصارت الأمور فى نغس الأستالنا ألشا أشبه بالفوضى


 ع.


السلطان عٌمان
السلطان مراد الرابع




 الاصل ضابطاً من ضباط الشُرطة اسمه " بكير آغا ه فهعى الوالى وأراد أن يستأثر هو بالولاية واهصوصب حوله جاعة ملى شا كلته ، فتفلب عليه حافظ باشا وكاد يوتع

به ، فأرسل بكير آغا الى الشاه عباس ليأتى الى بغداد فيّسلمه البلد ، نلما جاء الثا



 اللتهب ، وتركه في دجلة ، ثم قتل ابنه الذى خان أباه !
















 هافظ باشا ، وكان الحُرك للعسكر ملى هذا الهـل هو خسرو باشا نـنسه . فأذن السلطان

تعليقات الأمير شُكيب على ابن خلدون
لالمساكر فى الانضراف من الهرات أملا بتسكينرم، فلا وصلوا إلى الأسشانة أزدادوا













الووت منذ هدة طو يلة ودخلات الناس فى الطاءه .














 الاصول إلى الـكهف ،لأنه لا يؤتى لا من نوق ولا من أسفل ، ولا من عن أِيانه













 أن يستسلم إلى الـكوجك أَهد الذى أرسله إلى الأمتانة مع أولاده الثلاثة منصور

وحيدر ، و بلك .
 الهلاع إلا ماية من الأعداه ، ولم أحارب إلا من كان عاصياً للدولة ، وقد أمنت

تعليقات الأْمير شكيب =لى ابن خلدون
طر يق المج ، ومنعت الاعراب عن التهدى ، وأديت الانموال الأْير ية ، وأيدت








 هذا ولقد تمكن السلطان مراد الرابع بكزمه وشدة بأسه من قَع الفتن الـكـيرة







 وأصابت الصدر الاعظم (> طيار محد باشا ه رصاصة برأسه فسقط قتيلا ، وأخذ
 الصلع بين الدولة والدجم على أن بغداد تمود لآل عمان ، وأن أر يوان تران تعود للعجم



بغداد استرسل إلى الشهوات البدنية ، وأدمن شرب المخر فاعتلت مكته ، و بلغت



 بالفتن والثورات وانتقاض الأْمرا.كل واحد من جهة . فأعاد مراد وهدة السالطانة

 الدماء ؛ فا نه كان يتلنذ بالقتل . وكان له عيب آخر ؛ وهو شده غرامه بالمال ، ف.

 لاننه لم يكکن بتى منها غيره .

السلطان ابر اهمم




 يِضل طفلها على طفله ، فوقمت الغيرة فن المـراى وكادالسلطان يقتل طغله منشدة شغنه


- معه البار ية والطنل
 فها جوا الاسطول النى كان فيه لا القيزلر آفاسى "، فاشتبكت بين الفريعين ممركة

تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون






















 وكتر القال والقيل ، فهزم السلطان على البطت بقواد الانتكشاريةوالسبامية ، فتجهموا

وانضم إليهم الهلاه وقرروا خالع السالطان وهبايمة ابنه عحد الرابع - وهو طنل - ووقع




 إذ وض الملالًدون الحبل فى عنقه وشدوه فأزهتوا روحه .

السلطان محمد الرابع











 بازاء الدردنيل واستولى على ע تيندوس a وعلى ( لمنى " و بيغا الـلـالة هى فى الدرجة
 ولم يعبل الصدارة إلا على شرط إطلاق يده فى الدهل فوعدته السلطانة الوالده بدم

تَلِقات الأمير شكيب على ابن خلدون











 ذلك فصـارت الـرب بِن الدولة من جهة ، وانمـا والبندقية من جهـهـة أخرى








 غلطة التى كانت تَحتحابة فرانسا ، و بمن الفرنسيس من هال السلاع ، و بأجبار



















 وكان أمر الاكو برلى يغلظ يوما فيومً ، وكا| ازدادت سنه علوًا ازداد بطشاً وعتوT .
 وقبل أن مات سأله السلطان عن الشتخص الذى يليق بأن يخلفه ؟ فأشار عليه بابنه (ا أحد باشا الـكو برلى ه وكانك كأيهِ في الدهاه والحزم

تعليقات ا"أممير شكيب على ابن خلدون

 الـكونت (1 دونورغاكس " وضيق الـصار على بلدة نوهيزل Neuhoesel وهى




البابا جـع النصارى إلى حرب صلييية
 بتجهيز ستين ألف مقاتل لارب الترك ، وأرسل بالفـل ثلاثين ألفًا بقيادة الـكاهونت دوك











 الباب قَضوا عليه"وحبسوه . ولا بلغ الذبر السلطان أمر باطلاق لاها ولـكن الـكَو برلى رفض تَدبدد امتيازات الغرنسيس ، ومنهـم هن المرور بالبحر



 وتركوا ميدان القتال مغصرفين إلى بالاده . فازداد ضغط الانْترالك على تَبار الفرنسيس
 الفرنسيس الذين فى القسطنطيiية ،




 يوجد فى التار يخِ بلدة اشتد حصارها وطال نظير قندية ، واستهرت حرب



وذكر المؤر خ هامر أن خسائر المثانيين بلغت مانر مانة الف . وكان لو يس الرابع عشر وأ كتر شثبان فرانسا ير يدون محاربة تركِيا ، إلا أن
 وأرسل . الـكمو برلى ، وتال إن تلأك الامتيازات التى الا الانعام لا غير ، وليست شرطـا لازماً ، فان لم يكن السفير يمهم هذا فا فا عليه إلا أن
 بارجة حر بية ، ولـكن في آخر الأمر تغلب المل إلى السـلام ، وأعيدت معاملة

تعليقات الأمير شـَيب على ابن خلدون
الغرنسيس فى تركيأ إلى ما كانت عليه، واعترفت الد, لة لغرنسا بحاية الـكانوليك

 عادت فصسدت إلى ذروة المُد .










 .
 عید الصلح ، وذلك أن الجِر کنا




 وكان قآد البلدة الأمير ها اشتار نبرغ Stharemburg a جند الأهمالى كلهم ، وقابل








 كان يثبط سأُر الدول المسيحية عن اصران الان الألمان .



 Tالاف خيهة وصناديق لا تحصى ملانى بالهدد . وسقط فَ أيدى الألمان ألان ألام










تعليعات الاهمير شُيُب على ابن خلدون

 a Duquesne




















 إلى الآن وهو ملى رابية عالية من بود .


 ألفعماتل،معالمداف، ،والذخاتر . ودخلا العدو بلاد ترانسلفانيا واستولىعليها ، واستولى


 .

السلطان سلمان الثانى
وكان سلمِلن الثانى محبوساً مدة ستة وأر بعين سنة فى أحد القصور ، لا يخالط







 و ע ودن ه وأصهتح أنڭوب تحت خطر السقوط . وتال أحد الوزراه : لا يزال (

تعليقات اللا مير شكيب على ابن خلدون
أمامنا حلة واحدة، و يصير المدو فـ الآَستانة . فمقدت الدورلة جلساً فيأدرنة للتشاور

 من الداخل وملا الخرائن بالأْوال ، واستأصل الرشوة ، وأخذ على أِدى الظالين الانين




 الرفق ، وأطلق حر ية التجارة ، فاستفاد من ذلك اليهود وال:صارى . ومن جلة ماشيدد




 الأرتوذ كسيين . فلما رأى الأروام ما رأرا من عدالة هذا الصا الصدر وحسن إدارته



 الجنرال


السلطان احمد الثانى


 بذلك ما هو أدرى می . إلا أن الأ"قدار أبت إلا حرمان السلطنة المثانية من هنا
 عع جيش اللانى يقوده D لو يس فون بادن " . . وكان الصدر الاْعظم مخترطا سيفه







السلطان sعصطفى الثانى
 ورجع السلطان إلى دأب أجداده الأُولين ، وأعلن أنه سيمائر قيادة الميش بنغسه







ثمليقأت الخمير شـيّيب على أبن خلدون






























 Tز الز للر وسيا ـ وصارت بلاد المو رة وجتع دلاسية الى جههور ية البندقية ، وألفيت









 الجيش شحت رقابة شديدة ، وأصلح الأمور المالية ، وسنت قانوناً للبحر ية ، و بنى

 المساواة مع المسلمين . ولـكن هذه الاصلاحات كلها لم تقع بدون هعاومة ؛ فتألب
 يدسون الدسانُس حوله وحول أعوانه ، الى أن اضطروره الى الاستعالة وكان ألصيب
 ذلك بسبهة عشر يوماً ، وفقدت الدولة به رجلا عظمِا عن أخرْوا أجل ستوطها نظير
ساتر آل الـك. برلى


 فأراد أن يكذو حذو الـمكو برلى فـ الاصلا وانتهى الأمر بخلع "أسلطان مصـطفى الثانى ، ومبايمة أخيه المد الثا الثالت .

السلطان أحمد الثالث
وفى أول الأمر اضطر السلطان المديد الى إرضاه الثوار ، وتلل المفت فيض الش





مدارس ، وأنتأ دار صنمعة بر ية . وفى أيام المد الثالث كان لو يس الرابع عشر قد خاض الـر الـرب المسطاة بكرب





 فوعدوه بارسال خان القر يم لماونته ، فاعتمد ملى هذا الوعد وأوغل فـ أرض الر وسيا







 الر وسيا ، وتولى بنغسه قيادة الميوش . وكان بطرس الأ كبر يؤملأن المسيحيين فى السلطنة العثانية يرفمون لواء الثورة فل يتحرك بطرسالأكهى ملى ضفاف نهر البروت ، وأوشك بطرس وجيشه أن يقموا فـ الأنسر







 الخبال . وجاه الـكونت (ا بونياثوفسى ه سفير السويد وعرض القضية لالسلطان وعضده خان العر م



تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون
 فالتزمت الدولة أن تمالج إخراجه من أرضها بالقوة فیصى الأمر ، فساقوا اليه عشرين الما ألف عسكرى من التتار وستةT لاف من الترك ، نغاول مقاومة هذا الميش بثلاثماثة


السو يد من نفسه بعد أن أقام سنتين في ترك الما و الما وجي تلاك المدة استفادت الدولة منالهدنة مع الروسيا ، وطردت البنادقة منجّع








 قضية النظام الارنى فى علـكة بولونيا ، وغفات تركيا عن كون بولونيا حصناً حصينا

لها فسايرت الروسيا .
 فانهز بطرس الأ كبر الغرصة وأغار على الطاغستان وسواحل بحر الخلزر ، فأرسل
 وكادت الحرب تقع ينها و بين الروس غناف بطارس الأكهر أن تدور عليه الدائرة هذه المرة أيضأ فوسط فرنسا بينه وبين الدولة ؛ فسمى Dدو بوا هسفير فرنسا فى إرضاء الرا الغر يقين وذللك من أمالاك الـجم ركانت فارس يومثذ في حال أُثبه بالفوضى ، وكان الشاه مير چرود قد تغلب




 وطلبوا رأس الصدر الأعظم ، ورأس شيخ الاسلام ، ورأس القـطان باشى فامتخ


















وكان السلطان أحمد الثالت شاعراً آديبا ، وله شمر رقيق لا سيا فى الغزل .
أحشظ ون جملته :
أِيماً لسالطان يذا

$$
\begin{aligned}
& \text { وما أكثر الأدباء والشُرا. فى Tل عمان ! ! السلطان محمود الأول }
\end{aligned}
$$

تولى السلطان محود الاول سنة .





 القاهر الشاه عباس الثالث . فنقض نادر المـاهدة وغزا البلاد الـهُانية وحصر رنداد

 قائدآ بطلا ، ووزيرآ عادلا ناضلا ، خسرت تركيا بوته خسارة لا آهوتض . وأرسلت





الصلع هو نشوب الـرب بينها وبين الروسيا
 أخرى الفرصة لأجل اقتسامبا . وقاتل D ستانسلاس ه .لا بك بولونيا قتالا ثديدًا إلا

أن الروس تزلبوا عليه فصارت بولونيا فـ تضضة انروسيا ، بيغا فرنسا مشضولة بالحرب

وكاس عند الندولة الهمانية رجل إفرنى اسمه أحه باشا أضله بن الـهر ية







فاستولوا على آزوف ، والقريم ، وغيرها .
,
 الـ

 أن الباب العالى اشترط أن يكون الص.لع بواسطة فرنسا • واستر جمت الدولة فلا فـ تلا



 و عمساعدة المركيز " فيلزوف Villeneuve a انهقد الصلع بين الدولتين الروسيا
 بلغراد و ( وشاباتز ه وجتع بلاد العرب ، والفلاذ ، وقلمة أورزوثة إلى تركيا .

تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون


فاما الر وسيا فقد رضيت بالصالح على شرط أن ههدم قلعة آز وف ، ولا لها سفن حر بية لا فى قلمة آ; ;ف ولا فى البحر الاسود ، وأعاد الر وس جمیع البلاد







 وفى ذلك الوقت توفى الامبراطور ( كارلس السادس ه صاحب النّسا ، وترك









 وملداثيا وصارت ترمل إلى هناك أميمرَ تنتخبه من أروام استانبول ؛ فكان رجال




 الأروام فى بلاد رومانيا اتحاد الرومانيين ع الروس فى وجها وكانذ اللـك و بالا عليها .

السلطان عثّان الثالث
وف







السلطان مصمفى الثالث
وخلفه ابن أخيه وهو السلمطان مص.طظى الثالث ابن أحمد الثالث .


 غير أن الساطان بدأ بالاصلاح فملا ، وأول ما وجّه اليه همه هو إصاهِ الالأمور


تعليقات الڭامير شكيب على ابن خلدون



 تسهيال لنعل المبوب والاقوات فات قبل أن يتدكن من إجراء هذه الفكرة الـسبة
. I vor و بِينا كانت الدولة في أشد الحاجة إلى مثل راغب باشا جرت حوادث فـ غاية الخطورة ، منها قتل بطرس الثالث تِيعر الروسيا وجلوس كاتر ينة الثانية على عرش

















ظاهر العهر الز يدانى فـى عكة .
هذا ولا أعلنت تُكيا اللارب على الروسيا زحف غان القر يم كريم غرائى






 رومانيا . غُ أرسلات الروسيا أَسطولا اللى البدر المتوسط فأثار بلاد الوروه ، و بلاد






 عبو ر الر وس الى الأستانة .






تعليقات الأْمير شٌيب على ابن خلدون
a de Tott






 "




الدولتين بهد أن كان عثمانياً بحتًا .









 مات مصططى الثالث ينيا كان ير يد أن يقود الميش المرابط على الدانوب ، وذللك

ف ا كبيراً ، وجاه فى زمن بلغت فيها الادارة أبهد ما يتصوره المعل بن الخلل ، فمالج أمراض السلطنة بصبر كجيب ، وأصلح جانباً كبيرا بما كان ينوى إصلاحه . وقد فك大 السلطان فى خرق برزذ السو يس وكالفـ البارون دوطوط بأن يرّم
السلطان عبد الحـيد الأول

فتولى اللاك السلطان عبد المـيد الأول واللاك جرة تضطرم ، ولز تصل الهوضى



 قد اننصل عن الد, . ملـيكة مستقتلة
دخل عبد الميد الأول ملى السلطنة وهى بهذها الحالة ، و جا . الرت الروسيا وأعلنت







 (1^) تعاليقات)

تعليقات الأمير شغّيب على ابن خلدون
التكلم
.


















 وزعم أنه المهدى ، وكاد يـير الأاضول كا لـا
 ( Battista Boatii










 أما السلطان عبد الميد الأول فبهد تواللى هذه الصانُب على المهلـمة مات


السلطان سـلم الثالـث










تعليِات الآمير شكيب على ابن خلدون












 وغير ذلا .
ونبغ فذلاك الوقت(" كوتشوك حسين باثاه فتولى زظارة البحر ية ، وكان صهر








 أن تُوْيه بترك ودن ون له مدة حياته















 وكانت ان.كلترة فى غيرة شديدة من نفوذ كمة فرنسا لدى الباب المالى ، فلما غزت






تعليقات ا"ْأمير شكيب على ابن خلدون














الغرنسيس للديار الالمرية
وكان السلطان راغبَ جدآ فـ عتد الصلح ، وذلاك لأن ال:توق كانت متوالية







 ونى ذلك الوقت رجم التقارب بين تركيا وفرنسا ، وأرسل بونابرت الجنرال

ע سباستِانى a لا'جل حمل الباب العاللى على محار بة الروسـيـا ، وكن الباب العالى


عسكراً احتل تينك الامارتين وأعلنت الحرب .








 واستفاد منذللك الجنرالسمباستيانىوالفرنسيس ، وانضم إليهم سفير أسبانيا ، وحرّضوا الأهالى على القتال ، وابتدأت التحصينات بالماصمة بينا الاْميرال الا;



 عظيمة ، خاف على أسطوله فأمرع بمارقة الاستانة ، و بينا هو عابر الدر الـا

 الاتخلص عن الماليك فثاروا عليبا وتنابوا علي خسرو باشا فى دمياط

حهـ على باشا












والأسطولين الانــكليزى والروسى ملى باب الدردنيل . وفى ذلك الوقت عادت الثورة إلى الاستانة ، وكان الصدر الأعظم غائباً مح







 له : إذا كان السلطان مخالفاً لأحكام الة, آن نهل يبوز بقاوْه ملى عرش السلطنة \&

ه قاباقتحِى أُوغلو ه فاستند على هذه الفتوى وخلما
السلطان مصسطن الرابع










 الآستانة منشيخ النسالم وقاباقتجى أوغلى ، فوانتالالحدرعلى ذلك ، ومالألمالالسيد على









تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون

 الآن الساطان سـلم النى ير يده ، وكان البيرقدار و يقال له أيضاً " العَلَدَار a قد
 . الهلدار أن يُكى بـا السلطان مُود النى يجوز أن ية:ل أيضأ . فرجع البيرقدار إلى رشده وخلع السلطان .مصطنى وحبسه
السلطان محمود الثانى












 مههثى . قال اذا رفيت بك ، إنه أدرك جار ية عشت طو بو بلا ، وماتت فى زمان

الثالث لأها مها
ولا تولى|السلطانمحود الثانىولِّى البيرقدار معام الصهدارة الهظهى ، فبدأ هذا بعتل






 التى

 الأ;



 يتلقى الطرق الهعر ية الأور بية التى يمكنه أن يقاتل مها الـكعار بنمطاح، هذا مع المحافظة

ملى زظام الطاعة والاتحاد النى كان عند الانـشكشار ية القدما . .
 وظن الناس أن إلا أن هوز البيرقدار كان عظيا إلى ألن غصَ به الذظراه ، وصاروا يتر بصون


تعليقات الآمير شـكيب على ابن خلدون






 وأع,انه تحت أنقاض ثخزن البارود ، ولم يشأ أن يستسلم إلى أعدائه . وانتصر لالهلدار رامز باشا ناظر البحر ية ورمى الانــمشار ية بالتنابر ، وأسرع





الأستانة التشاغل الناس بالغتنة عن إطفا، الحر يق .










الروس وأ جبره على إخالا رسجت .
وفى ذلاك الوقت أهلiت فرزسا الحرب على الروسيا فاضطز قيaر الروسيا إلى












 توالات النجدات من محد على فزنم الوهابيت .





 همه اللى إصلاح مدر ، وتام بأهمال مدهشة بیيث يك大ن أن يقال إنه من أعظم

تعليقاتالامير شغيب شلى ابن خلدون
مصلحى الشثرت ، بل مصلحى الهالم لانه بهث بعمر من قبرها ، وأنتذها من عيث


 وفتح عجد على السودان ، وكان فى الـقيقة . . مستقال لولا الخراج السنوى النى

كان يدفهي اللد.لة














 جيوشآ للانتام من السر بيين ، فنا بين السر بيين والمتبد بالأهور فوقهت المنافسة بينه و بين كـير من أقرانه ، واستعادت الدولةَمنها الثلاف فساقت المسا كر وامسترجمت بلغراد و بد־دتشمل اللمر يين .






















 أَعطت ولديه » ولى ه و

تعلِقات الأمير شكيب على ابن خلدون

 وكان





























 النصارى إلى صغه وهو أنه زوَّركتا











 الذين فى المبال لا يخضهون للدولة إلا تاليلا ، فأرادت الدولة أن تخضد شو كتهم ، (19)

تمليقات الأمير شكيب على ابن خلدون


 ناحيته هولا• الارماتوليس الذين كان هو من قبل آفة عليهم •







 بل بتهذيب الآمة اليونانية وترقيتها -
.

 تـكره تحر ير الثموب





 لالجمية المركزية ، وكانوا مطالمين علىكل شى . . وكانتلمم فبلاد رومانيا, بــّارابيا
 أهالى باتراس فى بلاد اليونان قد ثاروا بالسلاح على الحامية التركية ، وانتظروا أن الا








 وقتلوا ألوفًا من الأروام . واحتج سفرا • الدول الأور بية على هذه المجزرة ، فأجابتهم







 من الأترالك في تُيهوليتزة




تَلمِقات الخامير شـئيب على أبن خلدون



 أَهل فيهم النار غَ هجم بيطقانة ، وما زال يصارعهم حتى وقع قتيلا ، وكان ذلاء فـ ه هبراير سنة








فـ أَهالهم، كأنهم غير مرؤوسين








 هصانب أخرى ، وستط فى أيدى الاروام . ملم تمـد الـمم هاستهم إلا بمد وصول

المتطوعين الاور بين وكان خورشيد باشا استولى على هورنتيةه وفر" رجال الـــكومة





من هنالك إلى جز يرة كورفو والمزر التى حولها











 و (> كنار يس ه أعظم رجال الثورة اليونانية .


 وأقبل كثيرون من القواد والضباط يركّون البحر إلى بلاد اليونان وانضهوا إلى الثوار

تعليقات الأْمير شكيب على ابن خلدون
وَتُتل كـير •ن هؤلا• المتطوعين ، وكان هنم أفراد من أشرف الهانلات النبيلةوقواد
من المشهور ين بالبسالت .



















「 على ע ميسولونكى ه ومن بمد ذلل ذهب رشَيد باشا يامِر أثينا ، حيث اجتمع

ألوف من الثوار ومعهم قواد أور بيون فازتصر الأتراك عليهم • ثم أخذت البالاد

 ذلك تد خلات الدول الثلاث فرنسا وانزكاترا والر وسيا وطلبت من الدولة ومن الثوار










 فلها خاطبت انـكترا والروسيا الباب الیالى بشأن حرب اليونان أجاب بأن السلطان



 أساطيلها بنع الجيوش الهثانية من الحر كات العسكر ية . فأبلغ أمراء البحر الانذار




تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون
فثار غضب إبراهيم باشا وأرسل إلى أمراء البحر بأنه لا يككنه أن يبقى مكتوف اليد
















 الدلات بأن دولمم تطمت علاقاتها مع تركيا ، و برحوا الا" الستانة .
 وأعلنت الروسيا الحرب على الدولة على حين أن الدرلة كانت محتت أوجاقالان الانكشار يه





 على هذه الامارة اليونانية جز ية سنو ية نصغ مليون قرش . وكذلىك قرروا التهو يض











 ,أنا فَ آسيا فقد ظهر الروس على الـمُانيين وأخذوا قارص وأردَهَان وغيرها





 وأما •ن جهة أسيا فاستولى الروسى على أرضرٌ م ، وكانوا سـانرين إلى الأنمام

تعليمات الأمير شكيب على ابن خلدون
وأما فى بلاد اليونان فاشتدت عزانم الأروام واسترجموا كل المواق "آتى خلاتمنهم
 ;طلب الصلح بو!اسطة بر وسيا ، وانـقدت مطاهدة أدرنة التى بموجبها استولى الروس








و بالحدود التى ;ضهتها الدول بينها و بين تركيا .

 سليم الثالث وعحود الثانى تيمَةت الناس أن السبا











الــراى يهددون السلطان و يطلبون منه رؤرس الذين وافقوا على النظام الجديد ، ولم















 مكلة الاور بيين ، وحصـات أيضا ثورة بالسالاح ، فقضى الساططان عليها ولم يثنه شی

 وكان بالجلة مقتنمأ بوجوبالاصالما

 فى زمانه .

تملِمقات الآمير شـكيب على ابن خلدون











تنسيات بدرا والنضير وخيبر「



 وأ بو ا أن يستسلوا إليه إلى أن مانوا جيمأ . وما يجا منهمغير











 الأستانة ، وكانت على نية زيادة هذا الجيش حينا نبّه السلطان سفيرا النكلتوا وفرنسا







 سنة

السلطان عبد البحيد
وتولى السلطنة ولده الـكبير السلطان عبد المجيد ، وكانت الدولة أصبحت بدون




 وجز يرة كر يت ، و بعيت فرنسا خارجة عن هذا الاتفاق ، لــغنها لم تصل فى مساعدة

ثُليقات الاْهير شُيبَ على ابن خلدون






مراعاة هذه المـاهدة .
















 الشهابيثن ، فهد أخذ ورد بين الدول تقر رت قسهة المبل إلى قسهين يغصل بينهـا


 الدول الاخرى حبآ بالتوازن و عمةاومة نغوذ فرنسا التى تر يد الـيمادة فـ جبل لبنان عضدت الدولة الهمانية فن الاترتيب البديد . وهنَّ انبلترة ، و بر وسيا . وأميركا والروسيا . وتألف فـى مل من إلقأمقاميتين ديوان يختلط تتدثل فيه كمل الطوانغ









 كسروان وإعادة بیى الغازن !الى بيوتهم، ونقامت من أَجل ذلا ولك قيامة المارونيين








تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون
"( ظهر البيدر ") شمرق عين صوفر ، وجرت بـركة تقهر فيها النصارى إلى "قبالياس" *









































ذلك الرأى العام الانـك大يزى



 (

تعلِقات الأهير شكيب على ابن خلدون
ومن جنبلاط وحزبهممن الدروز ، ور با كا كانوا لأجلحفظ التواز الازن . غير راغبينف استئصال

 دمشت .كت الاثير احمد باشا ومثات من المسلهين ، وأيضاً فان الروسيا والمسا و بروسيا



يلتمسون فِها تِلـ سبهة T الاف من الدروز •














 بدون شثك قد حافظ على ألوف من المسيحيین ، وكان السبب فـ غجاتهم من الفوغاه

الذين اعتدوا عليهم بدون علم الرؤساء ، والـكن الأمير عبد القادر لم يكن هو الوحيد
النى قام بذلك الواجب
 الأشخاص وأموالمم وأعراضهم ;تكون دصونة ، وتـكون الأموال الأمير ية عأده الما



 إلى ورثهته



 وأنسـت الدولة جامهة باسم " دار الفنون " وجمات التهيم ابتدائيًا ، واءدادياً

 هذه المرة ، وتفادوها بتدابير سلهية .
 واللاتين ملى كنيسة بيت لـم التى فيها المفارة التى يقال إن المسيح ولد فيها ، فالللاتين
 الأروام بدسانسهم لدى الدولة قد استولوا على حتوق لم متـكن لمم من قبل ، وأخذوا
 اللاتين أن السلطان سليمان الثانى كان خولهم هذه الـمعوق سنة • 179 فرجع الأروام


تَحـيقات الثأمير شغيب على ابن خلّدن


 الالـKمن الذى فيـه مدافن مالوكُ الالزنج ، وعلى قبر الهذراه ، وعلى كنيسة بيت .











 الـمانية قَبات هذه الـرب

 فأرسل نيقولا الاول قيهر الروس يكتّ











 عشُرة آلاف هقاتل . ودمرَّ ت أساطيل الـلفاه مراقى. الروسيا فى البحر الاسود







 اللادة الـادية عشرة تقررت حر يحالتجارة والملاحة فى البحر الاسود ، وكذلثكيكسب
 الطونة تحت إثيراف لِنة أوربية ، وبهذه المهاهدة جرى إلغاء حماية الروس على بلاد



من جهة إعالان المساواة التامة بين أصناف رعاياها ، ومن جـة حر ية المذاهب وغير
ذلك من الاصلاحات .


















السلطان عبد العزيز

 عند ما دكاه زابليون الثالث سنة XATV إلى مسرض بار يز مع سائر الملوكُ ، وفى زمانه

 جسور「 إلا أنه كان هسرفاً ترلك على الدولة ديونا كثيرة • على أن من أه أه مآثره






 جهتى البر والبحر ، وأزلوه من الــرانى وپضهوه فى تصر آخر .

السـطان مراد
و بايمّوا السلطان مراد كبير أولاد السلطان عبد الجُيد ، وما مغى عدة أيام على


 وكان ضابط اسمه 》 حسن الشُركى ") شقيقأ لاحدى نساء السلطان ، فجاء إلى الباب المالى ودخل على جكا و الوزراه واغتال السمر عسكر حسين عونى باشا ونا وناظر البحر ية أحد باشا القيصرلى ، وراثد باشاناظر اللارجية وكان مراده قتلمدحتبا


 عبد الميد مكانه .

السلطان عبد الـميد الثانى
 قد نجهت قرون الثورة فى البلقان ، وكانت
 يوغوسلافيا الـالى . غم امتدت الثورة الىى بالاد الـريب فأرسلات الدولة جيشا للتنكيل بالص.اة ، فاتسـت الثورة وكان مراد الــر بيين أن يستقلوا استقاللا تاما ولا يؤدوا جز ية السلطان .











 السلطنة المثانية أر بح مراتبالا"




فى أمور اللرب بدون بمرونة . وخلاصة القول أن الروس عبروا نهر الطونة وتعد. وا




















 إلى


تعليقات الألمير شكيب على ابن خلدون



 ;

 اليونان ، وأن زـكون بلاد البلغار إمارة تحت سيادة السلطان و يليهاولاية عتازة . ودن جهة Tـسيا تضاف قارص وأردهان وباطوم وتوابها إلى الروسيا؛ وأنتدفع














. رأيه السلطان وجهله صدر「 أنظم




















 النفائس والانْنس فى سبيل غيرها ؛ فالمتعلال اليونان ، والمبل الأسود ، والسرب,

والبلغار ، والروهانيـن واحتلال النمسا البوسنة والهرسلك ، واستيلاء فرنسا على تونس
























الأسمى كمر نفوذ الأْر بيين فـ هدر ، لأن نفوذه كان بلغ فى زمن ا-ماءيل باشا




للانجانب
فلها تألف هـها الحزب الوطى نظر إلى حالة البالد فوجدها أصبحت لا تطاق









 و'








تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون
وكان الان.كايز في ظاهر الـال يمار بون باسم الخديِّى والسلطة الشُرعية .

















 التوقَع عليه





فرنسا للغرب



 كبيرا ، ولـكن الانجليز لم يكهالوا له سبيلا لأى تدخل فى أمور هعر ، ووضهوا هنالك







 التخلص منه


 .




تعلِقات الأمير شكِب على ابن خلدون

من تحت الادارة الصمرية .





























واحده في هذا الموضوع ع






 وأحوال هعر كا تتصرف بالهند أو بغيرها من المستمهرات الات الانجليز ية .







 (

ثعليقات الڭأمير شكيب على ابن خلدون








 , بلا رأت انيلترة بعينها أن حسبانها من جهة تركيا وقوة مقاومتها كان أ كثره

 الا iنK












 الاعتراف باستقالال هذه الماللك الاسلامية التى كان الاڭكِليز وضهوا نصب أهعهم التضا. عليها



 فی أيأم الانْتراك السلاجقة ، و بهد واقهة ملازكرد التى وتع فيها قيعر القسطنطينية






 . عشُرة في الماند وأ كثر الولايات سـاKا من الأرمن كانت ولايات مُوش ، وبِتْلِس ، فى شرتى الاناضول وكانوا هذالك خسة وثا

 الفارق ، فان الفلاخيين والبُغدانيين كانوا عدة ملايين من أمة واحدة ، وطلى حدود



تعلِقات الآمير شكيب على ابن خلدون
ملايين وليس بيهم سوى مليون من الا'ترالك ، ;ا




عن السلطنة المُمانية بعساعدة أور با . فأما الأرمن فلم يكونوا فى أور با مثل اليونان ، ولا البلفار ، ولا السرب ، ولا ولا ولا
























ودارت المانرة على الدولة في الحرب التركية الاورسية .








المسألة لتشفى للا رمن غليا











 الدولة المثّانية مدة طو يلة ، ولكهنا فـ الآخر رأت أن رعيها المسلهين الن يستطيموا




 الذين هملوا على الأرْ رمن







 - هذه الوقائع سمة • •




 الأرمن. 'أنغسهم . فا مضى على ذلا أليام قلاتل حتى أطلق أحد المنسو بين إلى هذه

 وف أثنا. ذلا نجهت بوادر الوزة



















 فن جلة هذه الافتراحات تيمين مهتش عام اتللك الولايات ، وتشكيل لِنة

تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون
يغتلطة داءة لمراتبة سير الاصلاحات ، ويكون بركز الاجنة فن الأستانة . فرفض











 سهيد باشا الصدر الاعظم وجمل .





 بل كانت هذه الحركة كمتدة إلى بلاد القوقاس ، نقد تنـكر هلا رجال الدولة الرو سية
























الأرمن ر با كان كثير منهم أو أ كثرم أبر يا .












 وسحناؤم تدل على ذلك ، ولا تزال عندم عادات عر بية مغوظة إلى اليوم . وقد


















 فوجد أنه لا مناص من استمال القوة ، فان المسيجي


















والتوتغ عن متابهة الحرب ؛ لـكان الأترالك دخلوا أثينا واستولوا على اليونان كلها .










 الاطالب الأرمثية . فأما فَ جز يرة كر يت فـرا








 هارة فى جبل الصطالـية ، ومنهم جاعات تغرقوا فـ سانر الاقطار . وأناس ذهبوا اللى
















 بساط كر يت كا انطوىبساط الاندلس بعد أن ملعكها المسلمون ثلاثمرات ؛ الأولى

 وقد عرفت بن أعيان كر يت المسلين رجلين ؛ أحدما أهد نسيمى بك ناظر




تعليقات الاُمير شكيب على أن خلدون






ثورة على الــكوهة اليونانية وهو قد بلغ من الــكـبر عتيا .
ونى زمن الساطان عبد الميد ساءت الاحورال فـ مكدونية ، لأن السالطان كان







 بسوء الادارة ، و يملاون سو، الادارة بانتشار المِواسيس وفقد الـر ية . وهذا وإن
 أسباب داخلية وخارجية ، لاتذ كر تضية الجواسيسَ فن جوانبها شيينا . فأما الموامل


 أَجل هذه الدولة فصارت أشبه بالمر يض الذى انتمط الأمل من شعانه الا


كل دوله مْن تحب أن ترث ششصصا -ن هذه التركة فهى تدس الدسائس فى البلاد



















 . وغيرها ولا كانت الجميات الأرمنية بطبيهة الحالة تَيل إلى إسقاط الــلطان عبد الميد مدت أيديها إلى هؤلا.الاترالك الذين كانوا قد هجروا أوطانهم إلى أور با ، وشرعوا

تعليقات الأثير شغيب عل ابن خلدون





















 أم م تص.


 النجاة لن ;ـكون إلا بأعادة الدستو ر ، وجهل الــيكم ف السلطنة للشورى كما هو فـ سائر البلاد .


 , الاتح ق ، وأن الخطب عظيم ، وأن الخرق انسع على الراقع ، وكان حسين حلمى باثا





 استشا, الصدر الأغظم وكانالصدر يومئذ فر يد باثا الأرناؤوطى ، فأشار إليه باعلان


 قوته ، والـكن الوز راه خالفوه ، وهو نفسه النى قال. لــكاتب هذه السطو ر عند


 بعد ذلك جهات الأخبار بأن الفيلت الثانىالنى مركزم أدرنة انضّ إلى جممية الآحياد (

والتتق ، فوقع الرعب فن قلوب الو ز راه جـيما ، وعادوا فأشار وا على السلطان باعلان




, الخالاصة أن السلطان عبد الميد ألملن القانون الانساسى ، وأمر بانتهاب












 وردَّتها ( سنجت نوڤيبازار ) بن أصل بوسنة . ون أثناء ذلك وقع الثالاف بِن جمية الاتحاد والترق و بين وزارة كامل باشا




متفتة فى قضايا الانتخابات ما يكعل فـ كل ملـكة ، فانتهى الأمر بسقوط كامل باشثا

 جهية الآحاد والترق ومبدؤه














 قضية استقلال البلهار التام ، وقضية استلحقاق بوسنه والهرسـك بالنسا .









 وكان أ كنر زعمانها شبانًا لم يتهرسوا بالأْور ، ولم تنجّزه المادنات ، وقد جاء وزز





 ;




 المـاكه البلفار ية المديدة ، وهذا من جهة المسيحيين .
 و"الـكرد والأرناؤوط والجركس هى المامهة الدينية ، ولولاما لـكانت هذه السلطنان

تג_K_Kت منذ قر ون، ولـكن سو. الإدارة ن الداخل من جهـة ؛ ودسانُس



















 نمم لو كانوا طلى يقين بأن الدول الأور بية تيحتَم استقالال البالاد الهر بية ولا
 الترك ، والاستقلال بدولة لانفسمم . ولـكن عقلاء المرب كانوا لاكههلون هطامه



 ز إن الاتحاديين سا عدوا بـور





 ولما كان الاتحاديون يتظاهرون بالتغرنج و يتساهلون بأهور الدا الدين ، و يتکمهون










 فأرادوا التخاع منه فتلاوه ، فهاجت الخواطر اقتل هذا اللعاتب ، وقدّم ستة من



 ر'يّس بجلس الأْ، ، و يطابون تسالمي على رذا باشا




















 الذين لبثوا ينتظر ون الموت هدة ساعتين ، ومنهم من رمى بنغسه بن النوافذ فستطوا
 العسكر بهد أن فتك بناظر المدلية و بمبوث اللاذقية سمهوا أنه سيأتى عدكر آخر


وصاروا يطلقون الرصاص نى الفضا• تهو يلا .






 وتهيتن لذارة الهدلية ولرثاسة مجاس الشو رى الوز ير الشهير حسن فها



 يمد أرسلان باحتفال عظم إلى بير وت حيث كا








 خوفًا من حرب أهلية .


















السلطان محم الخامس
وهكذا تعرر خلع عبد الميد الثانى ، ومبايعة أخيه السلطان مهد رشاد بالم مهم















 فى رومة ، وجاء إلى الاستانة فى ل ا يناير سنة 1911 فاختار حتى بالشا لنظارةالحر بية


 مشيخة الاسالام القاضى حسين حسنى أفندى .
 المعارضين . واستغKف ا






 -ن جهة ، والمر بيت من جها أخرى . فنظر السلطان عبد الميد إلى الوضوع الما















تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون
تتجلى فيبا الميبة الملوكية إلى الدرجة القصوى ، وتسير الوز وراء والقواد أمام مر كة



 الدول يذهبون غالباً لشهود هذه الحفلة ، وكان اقتصار السلطان فـ حرسه على الهرب

ينوي له السوء .











 الوسائل حتى لا يناهضوا الدستور ، ووعدتهم بابقاء امتيازاتهم الأولى ، وبغتح مدارس




وكل هذا قصدت به جميـة الآيحاد والتوق اجتذاب الأرناؤوط إلى ناهيتها
 إلا أن الأرناوزوطكانوا لا ينسون منزلثهم الثاصة عند السلطان عبد الميد ، وكانوا
 سلانيك يطالب باعادةالا حج ام فى ألبانيا إلىالشمر ع الثشر يف،وباللاعتراف بامتيازاتهم
















 وكان معصد الجون نو رك فـ الواقع أن يلغوا امتيازات الارناؤوط تدر يما ، وأن يجبر وم على دفع الضرائب التى تدفها سانُر الرعية ، وأن ينسوم تلا لأك الدالة

تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون
التى عو"ده إياهالسلطان عبدالميد ، وكل هذا كان بعيداً عن أن يرضى به الأرنازُوط












الحرب لأجل الاستقالال بادارتهم الداخلية وتحعزوا اللقتال







 محود شوكت باشا ينصح اللارناوُوط بالـكف عن القتال و باللدخول فـ طاهة الامولة فتوفق ف مهـته وأخلا الار ناؤوط إلى السكينة . إلا أن عيسى بولاطين و إدر يس صعر وعدةT لافف من الثانر ين معهـا لاذوا بالفرار إلى جهة الجبل الاسود ، وإلى






















 ولم يكن بجلس المبووين بأحسن منها حالا بل كانت تتوالى فيه المثاحنات والمهاترات

بين الأحزاب ، ومرة جرت حادثة بين نواب المرب ونواب الترك و وكادر ايتضار بون
 تؤذن بسو. المصير ، و إذا بیادث طرأ بغتة وهوأن إيطاليا أعلنت الحرب على تركيا














 . بالواجب عليها بأزاء اعتداه إيطلاليا اليا






ذللك توافق انكعترة على احتلال فرنسا للمغرب بحذافيره وتوا بمه ، وقـد كانت هذه
 ولولاها كان يبهد كثير「 وقو ع هذه المجزرة البشر ية الـكبرى ، وذا وللك لأن اللانيا



 ها الشتدت الأزمة بين فرنسا والمانيا من أجل استيلاء فرنسا على مرا الـا









 تحت تصرف انـنكاتوة ، والمتوسطة مستقلة إلى حد عـدود حَحت نغوذ الدولتين .



 (تع ( F )

تعليِات الأهير شكيب على امن خلدون















خط الاتصال بين المند ومعر بنقطهاً .







 بامتقالال ، ومىى و إن كانت انتغت مع العراقيين على تأمين المواصلات الأمبراطور ية

Fا يتال ، زهذا التأمين للمواصلات ليس إسرمد ، إلى الموف ، و إلى قر يات الملح على مقر بة من شمرق الأردن ؛ بقى هستقالا تام
 بالاستيلا• على الـجاز وصارت هنالك دولة عر بية مولفة من بجد والـِجاز وعسير يسكها زهاه تسسة ملايین من قبا
 فى البرناهج البر يطانى .












 ونهود إلى غارة إيطاليا على طرابلس الغرب فتَول : إنها و إن كا الا

 ويجمه حجة ! ! . و إن كان مما لاشلك فيه أن انــكاتوة وفرنسا كانتا على وفاق مع

إيطاليا فـ تضية طرابلس . ولذلك عند ما استشانت تركيا بدول أور با جماء. مما فملته




 !

ولا يبالون با يقال عنه أرسللت إيطاليا فى











 عين زارة a فتعدم الطليان بقوة








 أر بعون الْ












طرابلس و .رقة .





تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون
مرحلة من بنفازى إلى الجلوب كان أصل السبب فيه اعةقاد المدى السنوسى أن هذا العطار سيتمرض فى يوممن الأيام لاحتلال إيطاليا ، وأنه سيتحتا











 إمالها عذرا










هذه سياسة دفعالضرر الأشد بالضمر الأخفى ، إلا أن الرأى الصام الاسالام كان ضد










 وشغت الطليان إياه وذلا












أحد فن الاستانة بأن ذلك بؤدى إلى فائدة عملية ، ولا استأذن لنغ







 ولا رأت الدولة إمرار أنور على الجهاد بنغسه فـ طرابلس ؛ أدتّ إليه خسة الا




 زءال المرب ومشايخ الزوايا السنوسية فـ زاو اوية مرطا



 !إلى طرابلس و برقة ، فان الأسطول الايطاللى كان مرامبَ السواحل مراقبة شديد
 منتمولالبواخر العديدة القى أرسلتها الدولة لم يصل إلآ عَول باخرتين لاغير ، إحداها

تعـكنت من التفريخ فـ سواحل برهة ، والأخرى تمـكنت من التفر ين في ساحل
طرابلس لأول هذه الحرب .



 منالك قليل منه كان من بعايا سلاع الدولة ، ومنه تـهم من السلا الذى يقال له (ا غراه ه والأ كثر كان بن البنادق الطليانية التى كان المربب يفنمونها

- فى أثنا. الوقانع
 وجدت فى مخيم عين منصور من البلم الأخغر على مسافة ساعتين من درنه إلى اله







 باشا الـلمى ، ولا يز يد عدد المقاتلين فيه على ألغين ، و بينه و بين مaسكر العاليان فـ
 مر:F من المبيدات ، وكا
















 -


 الر وسيا على ترَكِا مفاجأة ، فتغلبت علا




 !إيطاليا قد اتنفت مع عباس حلمى خديوى هعمر لذللك العهد ، وذلاك على أنه يبذل























تعلِقات الأمير شكيب على ابن خلدون

 ومسلون مثلنا . وهكذا ألقى عمر المُتار الـلام بين الفر يقين ، ومغي عزيز يز :ك بمسكر• إلى مصر وتد ترك السلا











 كايطاليا هدة عشرين سنة إ










 الان"تانة ، وكا أن المصريين قاموا بالواجب تحت رثاسة الاس الامير عر طوسون من إمداد



ويكقت قوله تمالى ( إنا المؤمنون إخوة )
 عدا قيمة الاقوات والارزاق الى





 كثيرا ف مصتهم ، لا سيا عرب اللمبل الأخضر . ولولا أن نشبت الحا





 الحرب البلقانية لا يكون لها غناء ذو بال ، وأما فى طرابلس فانها تسد أرماق المِامدين

تعليقات الال مير شكيب على النزٌْخلدون
النـين كانوا يِاهدون مكتفين بالقوت الضرووى ، فقد كان الواحد منهم يميش بقرش وi وه فن اليوم















 طهنَا شديد؟
فالدولة كانت إذاً لا "بحراً على التخلى عن طرابلس حَى بعد احتلال رودوس


 باحتلال بلاد الرومللى ، وكان هنا ما يفيظ البلقانيين الطاءهِ إلى ميرانها من تركيا

وكانت الروسيا قد بدأت بسياسة التأليف بين البلار والسربواليونان ، حتى يهاجوا
 البلقانيين ، فتوقفت عن ذلك ور بعا تكون إيطاليا كلغت الروسيا اتخاذ سياسة ضغط

فأخذت الروسيا تفاوض الدول الهظام فـ التوسط لدى الباب الهالى فى هذا






 والجمل الأسود ، وتكهزه لازحف عا
















 إيطاليا حیى تـتكون انتهت من الحرب البلقانية .




 الأرخبيل الآى احتلتها .












للسلطان حت في حل جلس النواب بوانةة بجلس الأعيان على بيرط مبايمرة الانتخابات












الساطان لتآليف الو زارة الثازى عختار باشا المثهور .








 وتلا الصدر الاعظم برنامج الوزارة المديدة وفيه منع الضباط من الاشتشالل بالسياسة (

ثعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون
ومن الأمورين من التدخل فى أمور الانتخابات ، والتقيّد بالقوانين الارضوعة فـ














 السوق فانفجرت وقتلت عددَ من المسلمين ، فأوتع السـلمون بالمانار ، وقيل إبمعقتلوا


 غه حركات الأرمن

 هذه الاجناس ، فالبلفار يدعون أها يجب أن تـكون لمم ، واليونان يحتجّرن بأن







 بلاد الارناؤوط ـ و وان عدد المسلمين فـ هـذه الولايات الست من أرناؤوط وترك
















تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون













 مسلين ، والثلت الثالاث كاثوليكيين وأرثوذكسيين .







 لا يز بد عدد سـكانه ملى مليون واحـ . والحال أن جنوبى يوغوسالانيا لاسيا ولاية
 وعلى حدود ألبانيا أ كثر ما يو جد
 مذه من أسباب تجدد الـروب فى شبه جز يرة البلقان .














. النصرانية
, إذا رجهنا إلى الـماثق نرى أن الحرب الصليبية و إن كانت غير مستهرة إلى








 بالقوة القاهرة .
















 قر يبة الوقوع • وفى

ضد تركما ـ ون









الاصالاحات تحت إشراف لجنة دولية .








فنشبت إذا الحرب .







تملِفات الامير شكيب على ابن خلدون

























فلا يصح أن تقيده مَا تقيد سانز الأمرى ها أى بالدديد a فأنا أَعطيك مذا التيد من









 ناحية طوثجة . وكان عبد الش باشا فن .













تمليقات ا"أمير شكيب على ابن خلدون












 . ومن أغرب الاهمور أنه بقدر ما استخف الأتراك بالمدو فى البداية ؛ وقع فيهم












 بهكس ما ابتدأت . وكان جاو يد باشا هزم اليونان فـ إـدا الا

 النسا و إيطاليا .

















تلميات الاهمير شكيب على ابن خلدون
 (ا عر طوسون ه كامتنا بتوزيمالاعانات على مباجرىالمسلهين الذين فرّوا هن الروملله










 فتيل لنا إن هؤلا المساكر الذر الذين فيساناستغانو على مقر بة من الاستانة هطروحون بالمراه بدون خيام ولا بيوت يأوون اليها ! وكانذلا

 اللازمة إلى الحر بية حتى يرسلما إلى سان استفانو الأطباه والمرضين وجّتع اللوازم


 يجب أن نبادر غحن بالهـل ، فأرسلنا فـ اليوم ننسه النهار ين وهمالوا الأخشاب اللاز اللازمة


والمللان والأدوية ، وكل هذا تَّ فى ثلاثة أيام ، وبعد ذلك جاء اللأورون المثانيون
























ثُلمِقات الأمير شُكِب على ابن خلدون
البلاد الـر بية بقيت جهيما فـ أرضها . وعدا هذا نةد استولى اليونان على جزائر







 لليونان ، وعجز الاسطول اليوناني عن مطاردته وريكهن كان يتّجنّب الانتظار فـ .




 غرج من مالطة متوجـا الخوف وسار ببارجته أنام البوارج اليونانية ولم يكرأوا انْ يتعرضواله 1 .






,ألَّوا عليه فأجاب الدعوة ، ولـكن على ثمرط أن يبقى بميدَ عن السياسة .


 بدون مههاج حربق هميتن ، همتقدين أنهم سانرون إلى تأديب رعية ثأرّ ه ، والمال أن




 البلنار إلى الاستانة ، وأفاقوا بهض الشى




 كل صبغة دينية . و بقيت كذلك إلى أن دارت عليها الدانرة فأرسلت إلى الجيش




 هؤلا. دحرم الاترالك وألحقوا . بم خسائر فادحة . وحاول البلغار مهاجات أخرى فانـكسروا فيها .

تُعليفات الأمير شكيب على ابن خلدون



























- السلطنة العمانية

Histoire de l'Empire Ottoman depuis les Origines Jusqu a nos Jours por le Vte de la Jonquic̀re
 -ن أُولا إلى Tاخرها تحامل على الأتراك وعلى الاسدلام جميما ، ونقص من مرار مايام
















 (

تمليقات الأمير شغيب على ابن خلدون
كانت ترضى بانحلالما التام . وكانوا يعدون الفشل النى وقَ فن الميش المثانىأشدبه
 الـرب حتى تسترد الدولة شأنها ، و إلا فلا حياة لها بهد ذلا



.
ونى س دسهبر انمقدت الماركة بين تركيا من جهة ، و بلغار ية وسر بيا والبمل الأمود من جهة أخرى، وأبرق ناظم باشا ناظر الحر بية من موقع القتال إلى كامل








 اليونان الدخول ف المتاركة لأههم كنوا ير يدون فتع يانيا ، وكنان لا تزال متنعة عليهم


 وأن الدولة لا يزالف يدها قوى تقدر بها على تلافى مافرط ، وأن فى ولاياتها الأمميو ية

عساكر كثيرة تقدرأن ثجرّها إلى ميدان الاقتال وتستأنت الـكرة ، وقلت له : إن




 هكذا بالخرف » غوغا تـكرر إيتمية جكدر " أى أن القتال لن يتـكرر . فأبديت له


















الدولة تنبهت لهذا الأمر ومحبت من بو ادى الشام والزور والمرات ثلاثين ألف فارس













 بع بع وكانت الدولة حشدت ثالاثة جيوش أتّت بها من آسيا ، وص...



 وأنتتهين حدودها بالاتفاق مع الدول ، فلا رأت الدول أن أن الدولةّغير مستتهدة لاجابة



عن أدرنة للبلذار ، وأنه يقع اتفاق على ماية مسلمى أدرنة ، وصيانة الاساجد والمقابر













 الهالى و بيدم طلب يتضهن روض تسايم أدرنة ، ودخل أنور إلى جالس الوزا



 الاآحاديون الــمكومة "حَت رئاسة محود شوكت باشا بهد أن جاء أنور إلى سرايى

 باشا نفسه روى فى مدر لمن حادثه من أصحاب الجرائد أن جماعةالآتحاديين اجتمعوا


 كِفية قتل ناظم باشا و ياوره توفيق الaبرصلى فتد اختلف فيها ، والأقرب أنها انهر





















عدة أشهر ، ولم يبق فيها قوة ولا ذخيرة فاضطرت حا الميتها إلىالاامتسالام فى ه مارس

















 إلى الأمير محد على توفيق رئيس الهلال الأحمر المصرى و إلى الأهير عهر طوسون الانم








 والشيخن الشعيرى ونصرى الشنتيرى . وكان ذهابنا من بيروت إلى الا'ستانة فئشهر


 البيش المرابط بوصولنا ، ونى حضور البيش تلوت وّصيدة منشورة فى ديوانى الذى

فدى
فا الهيش إلا أن نوت أعزّة


 فا من فتى إلا وأ ألا

 وقرت عيون المصطنى في ضريكه وهناه والا الفردوس عيسى ابنمر يما ومنها :
 وأن جّيع المرب والترك أهة

 أدر;ة صارت عغـدنا تلو مک<


 هنالذ وعند الصباح رأيت هنات من مسلمىأدرنة أهرام دائرة الهلال الأأحر و بأيديهم



















والهتك للاعراض ؛ فالتجأوا جيماً إلى الانستانة ليجوزوا إلى بلاد الاناضول ، وجا.


 السهر ، وأ كثرم

















 الاعانات إلى المهاجرين الذين اجتهووا فيها ، وجّيع هولاء المهاجر ين عبروا إلى








وما أتت بأنى حركة .



 البرقية طلب كمل باشا الصدر الاعظم صورتها وأعْب بها ، وجرى حديث بيغىو بين



- المسلدين من غيرصم



 جيوشّهم ، فصار المسلمون على شها الهالاك جوعا ، وحرص اليونان والبلغار على تطا




تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون












 وجه البلقانيين





























 وهو فـ سيارنه ، وتتلوا مهه ياوره إبراهي با بك .




تعليقات الاُمير شـكيب على ابن خلدون



















 منازع • وكانت نا!




وكانت الجمانة قد ضاقت جدا ولم يبق فيها بـان للدفن ، فراجهت الــلـكومة





 الـيكالية دفن طلهت فى الاستانة إلا خوفا هن أن يكا








 كوملجنة ، ومهم من وقع فى اليد هثل صالح باشا خير الدين صهر الهانلّة السلطانية




 تَكيا في الاو•للى ، ووصل الأمر بنهن إلى العَال . وكانت رومانيا أرادت أهن

تعلِقات الأمير شُكَيب على ابن خلدون









 طلبوا أن بلغار يا تقبل النصيب المفروض عليها من الدين المثمانى على نسبة ما آخذته



 ششورلو وفى بr تَوز وصل المتطوعون وخيالة المرب والأ كراد إلى أدرنة تحت قيادة أنور باشا .





 من الأراضى التى احتلتها جنودها وذلا لأجل وضع حدود تتمكن بها تزكيا من

المافظظة ملى الأستانة وعلى الدردنيل . وهذه الحدود غير مكَنة إلا باتباع بجرى نهر
 ولما لم يجب البلغار طلب توكا







 الأتراك نسيت المول ؛لاغها هذا


يقول : إن الجيش لا يككن أن يتخلى عن أدرنة .








 (ت (

تعليفات الأمير شغيب على ابن خلدون
الأ"ستانة








 وكذلك خسمرت بلهار يا الذط المديدى من أدرنة إلى دده آغاج البلدة التي على

































لا مدخل لدولة أجنبية فى أمور داخلية في تركيا .


















وذلك لقر بها الشديد بن السواحل البیانية .









كا أن جميع الأروام الذين فن تركيـا أخرجوا إلى بلاد اليونان وأخذت تزكا أملكّك اليونان فيها ، و بمابلة ذلك ألخذت اليونان أملالك المسلهين فيها ـ واستلحقت




مقابلة هؤلا
وهذه مسائل عأدة إلى الـرب العامة وذيولها ، وغحن أحببنا الوقوف فـ تار يخ










 والانتها إلى أقصى درجات التوثيق » وما راء ككن سمها « وهكذا تظهر الوقائع
 المؤرخون ، واله تهالى وحده عن وراء السد'د .

فحـس مواضيسع
تعليقات الأمير شكيب أُرسالان
على الجزء الأول من كتاب تار بخ ابن خلدون



 .



 .

 أول من عرف مذهب دروين فى البلاد الشرقية . 0 0 الآديات . أنواع الثير ـ الت التوراة وهل وقع فيها تبديل أم لا

فِها ـ رجال الألانا جـل الاقد مين . أقدم الأناجيل المرجودة .

AV-79 والبابلية . أقدمالـكـتابات العر بية . الـطط المسند . علكه سبأ وسد مأرب

.


















 .





 الثالث الحو ادث فى أِيامه . دخور المظبعة فى زمنه اللى القسطنطينيّة .
 مصطظن الثالث. حرو به. الـلـطان عبدالحـيد الأول . حرو به . الــلطان سلم الثالث : حروبه . الفتن فـأياهـه الـا
-


 الـسلطان مراد الـامس .


 إيطاليا . ضعف الدولة فى أيامه . الـرب الهامة . حو ادث مسلسلة .
( تم الفهرس )

๑๐囚 (O)

## الـطأ والصواب




FABe2家

